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Most of Rainer Maria Rilke's works leave a deep musical impression
on the reader's mind. This impression stems first of all from the beauty
.of the tone. and the rhythm of Rilke's poeticai language and from the
occurrence of many words that can be associated ·with music. In addition to
this, his creative work was influenced considerably b.Y his own experiences
.

.

with a variety of musical sounds and by the many thoughts in which he tried
to deal with the deeper meaning and function of music.
This thesis attempts to analyze Rilke's relationship to music within.
'.

the framework of his artistic develo!Xf!ent. I will try to show that Rilke,

in spite of his skepticism about his own musical

abilit~es,

must have had

at least an average talent for this art. Undoubtedly, he would therefore
have been able to learn how to sing or to play a musical instrument, had
he not been discouraged from doing so at too early an age and had his
talents not been channeled so early into writing poetry.
Be~ause

of his inability to express himself musically in a more usual

manner, Rilke soon started to deal with music thrOugh his own art. In doing
so, he gradually found new ways of poetical expression which he finally
described in his essay "Ur-Gerausch" (Primal Sound). I shall consider this
essay the formulation of Rilke's new laws of expression, for he states in
it that the perfect poem should, if at all possible, relate to the five
senses of sight·, hearing, touch, smell, and taste.
In the course of .this paper it will be shown that Rilke's thoughts
about music, together with his general life situation around 1914, ·contributed greatly to his readiness for ·the almost ardent correspondence with
the pianist Magda von Hattingberg (Benvenuta}.
Finally, this thesis tries to expound the point of view that Rilke's
studies about music became an important factor in his later Orphic acceptance of

b e i n g

as a unison of life and death. This is expressed

especially in his work "Sonette an Orpheus" (Sonnets to Orpheus), which
contains Rilke's."Musik der Krafte", his new "music of the forces 0 • This
music, unlike the music of the German poets of the romantic period, is not

.

.

reached by turning away from the realities of life, but
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EINLEITUNG
Wann Stefan Zweig in ttAbsohied von Rilke" sagte:

.t• •••

·.einzig in ihm von

uns allen war ~ Wort schon vollkommen Musik"; umfasste er auf eindrUcklich-

ate Weise die tiefe Musikalitat, die uns aus Rilkes Werken entgegenstromt. Es
ist der Klang und der Rhythmus der Sprache und der z8hlreiohe Gebrauch von
musikverwandten Ausdrilcken, der uns zuerst auffiillt; es sind aber auoh, viel
. mehr als allgemein angenommen wird, tiefgehende Klangerlebnisse und Gedanken
Uber Dichtung und Musik, die Rilkes Aussage und den Inhalt seiner Werke wesentlich beeinfluesten.

Die Aufgabe dieser Arbeit soll es deshalb sein, die wichtigsten
erleb~sse
1

Kl~

und Musikgedanken, die Rilke selber erwahnt hatte, im Rahmen seiner

d.ichterisch kiinstlerischen Entwicklung darzustellen und zu zeigen, in welchem
Ausmasse sie zur endlichen orphisohen Daseinsbejahung und zur Pr&gung dee Be-

griffea "Musik der Krafte,. beitrugen.
I

Dabei soll auoh versucht werden, zu Rilkes grundaatzlicher musikalischer
Begabung Stellung zu nem.en und eine Erklarung daftir ·zu find.en, weshalb er
j·

selber seine Fahigkeiten in dieser. Beziehung so sehr unterschatzte, obwohl er,

I

nach der Auffaesung der Pianistin
diffe~~nziertes

Magda

von Hattingberg (Benvenuta), ein sehr

KlanggefUhl
gehabt haben musete.
.
.

. .Schlieselich aoll iii Laufe der Arbei t zum Ausdruck kommen, wie sehr

Rilkea Briefwechsel mit ;Benvenuta und die oft nicht riohtig verstandene Inbrunat., · mi t der er gef'Uhrt. wurde, von dee Diohters. Lebensumst&nden und seiner

damaligen Stellung zur Muaik bedingt war.
1
.
..
Stefan Zweig, Abachied Ton Rilke,

s. 7.

ERSTER TEIL
PRAGER KLXNGE

ttber die Rolle, welche·die- Musik in Rilkes Kindheit spieite, haben wir
ausser seiner eigenen Bemerkung: "··· wenn ich ala Kind Musik horte und wlinsch2
te, es mochte immer weiterdauern ••• " nur noch di~ Angabe von Anna Grosser,

einer seiner entfernten Verwandten, nach der er ala kleiner Knabe anlasslich

ihres Klavierspieles in seines Onkel Jaroslavs Haus von der Musik so entztiokt
gewesen war, dass er um immer mehr gebeten hatte.

3

In Rilkee Prager Elternhaus stand zwar ein Pian.ino, da.s, wie er riickblickend erzahlte, "unter dem Eifer· des Staubtuches ganz plCStzlioh so metal-

lisch brummte und tiberdies schon dunkel spiegelte ••• "

seiner

Mutt~r fanden

sioh Noten ftir einige

etwelohen musikalhchen

Beta~igungen

~alzer

4

, und im Nachlass

und kleinere Sttioke.

5

Von

Rilkes oder seiner Mutter wissen wir

aber niohts, obwohl die Frage gestellt werden darf, ob es vielleioht Erinne-

rangen an eigene Kindheitaerlebniese waren, die ihn epater·zum Schreiben
·folgenden Zeilen bewegtens

Das Dunkeln war wie Reiohtum in dem Raume,
darin der Knabe,.sehr verheimlioht, sass.
Und ale die Mutter eintrat vie im 'l're.ume,
erzitterte im stillen Schrank ein Glas.
2

Rilke and Prin0e81 Marie von Thurn und Taxis,

LtilV'· s. 76/77.

'ciara M/.gr, Rainer Maria Rilke und die Musi~ s~ 12.
4Rainer Maria Rilke, Briefwechsel mit Benvenu.ta,

s.

1,6.

5c1ara M!gr, Rainer Maria Rilke und die M\.\Sik, s. 12.

'

de~

1

I ,

3

Sie ftihlte, wie das Zimmer sie verriet,
und kUsste ihren Knaben: Bist du hier? •••
Dann schauten beide bang nach dem Klavier,
denn manchen Abend hatte sie ein Lied, . 6

da.rin das Kind sich seltsam tief verfing.

Auch konnten es eigene Kindheitseindr\icke gewesen sein, welche die
Gedichtzeilen:
Somm.ertage auf der "Golka" •••
Ich, ein_Kind noch. - Leise her,
aus dem Gasthaus klingt die Polka,
und die Luft ist sonnenschwer. 7
veranlassten, denn Rilke und seine Mutter verbrachten verschiedentlich einige
Ferienwochen auf dem Lande, wo der Knabe wahrscheinlich mit damaliger Unter-

haltungsmusik und tschechischen Volksklangen in Berlihrung kam.
Dass der kleine Rilke Zuneigung zur Musik zeiite, scheint nicht bestritten zu sein. Trotzdem wurde er aber wahrscheinlich gerade auf diesem Gebiete nicht gefordert, sondern eher entmutigt, wie aus der folgenden Stelle
I

aus einem spateren Brief an Benvenuta hervorgeht:

I·

l

1

!.

••• einmal, sehen Sie, mUssen.Sie im vollstandigsten Verstande nehmen,
was ich neulich von meinem Gehor Ihnen schriebs daes es wie eines Sa.ugkindes F'u.sssohle sei: d.as will nioht nur ·heissen: so neu, so ungebraucht, so ~or ·aiier Verwendung, sondern auoh so ungeschickt,.so
unbrau.chbar und unbeholfen und am Ende, (was man mir sohon ale Kind
immer versioherte) gar nicht fa.big, zu gehen, ausserstande, auch nur drei
Schritte zu lernen. (Wirklioh, ioh behalte keine Melodie, ja ein Lied,
das mir nahe ging, das ich dreisaigmal horte, ich erkenn es wohl wieder,
aber ich wil.sste au.ch nicht den mindesten Ton d.araus anzusagen, das ist

wohl die di9hteste Unf'abigkeit selber.) 8
Dass Rilke zu einem so
6

Rilke,

7

~erke

I,

Rilke, Werke I,
8

fruhe~

z.ei tpunkt, vielleioht in der Piaristen- .

s. 385.
s.

60.
.

Rainer Maria Rilke, Briefwecheel mit Benvenuta,

j·

s.

27.

4
sc~e in

Prag, gesagt vurde, dass er nioht mu.eika.lisch sei, 11Uas seinen

Hauptg:rund..d.arin gehabt haben, d.ass er ala Knabe ausserst aohU.chtern unc1.

sehr oft krank war, und dasa es ihm schwer fiel, eich in der Schule einzugeDie Zen.suren, die er an der Piariatenschule erhielt, waren denn an9
fiinglich Jli.cht sehr gut; in der dritten lluse aber waren es schliesalich

wobnen.

lauter Einsen mit Ausnahme einer Zwei im Zeiclmen und ill Gesang. 10 Dass cias,
wie wir annebmen dUrfen,· eowohl zeichnerisch, wie klanglicll begabte Kind,
gerade in diesen zwei Fachern sohlechter abschnitt, muss, wie geaagt, von
seiner allgeaeinen Verfa.sSUDg bediDgt gewese11 sein. Beaond.ers im. Bezug auf
das Singen ist es aber nicht verwunderlich, tJ.a in d.em Kinde von der Atmosph8.re seines Elternhausea jeglicher Trieb zu 181ltem und frohea K.indertreiben

und sOJD.it auoh zwa, seinea Alter entsprechencien,musikalischen Ausdr\lok gleich

ill Keille erstickt worden sein muse. Von dieser Atmosphiire sagte Rilke apateri

••• so griff'en wir nur nacheinander, weil es Krsnkheiten gab und
unabsehbare Gefahren, weil immer wieder jemand starb ••• was uns
so verband, J111ss vor allem eine Art ADgst gewesen sein, ja das
wars, man hatte gegenseitig Angst z• - und a - einander, eiDe
schreck:hafte Leben.s- und Todesangat, die wir ausathlaeten und,.nur
mit ein klein wenig wirklioher Luft verd.i.innt, wieder einsogen.ll
In dieser Atllosph&re "tiberheizte" ihn seine Mu.tter dazu echon friih mit Dic:b.-

tungen, las i.hm selbst in Fiebertraum.en Gedichte vor und liees ihn Schiller-ache Ballad.en. a.uswendig lernen.

12

Auch f"lihrte sie selber ein Ta&ebucb.,

schrieb "Ephemeriden" Wld dichtete gelegentlich GlUckwilnsohe und Verse :fiir

9carl Sieber, Ren' Rilke, S. 75.
10carl Sieber, Rene Rilke,

s.

75.

11

Ra.iner Maria Rilke, Briefwecheel mit Benvenuta.

12
Peter Demetz, Rene Rilkes Prager Jahr!.

s.

28.

s.

60,

5

Familienereignisse. 13 Ob sie Rene bewusst zum Dichten anleitete, wissen wir
nicht, aber zweifellos wurden al.le seine Versuche in jener iichtung gelobt,
und so schrieb denn der erst 8-jahrige Rilke schon GelegeDheitsgediehte wie
das folgende, dem Trauungstag seiner Eltern gewidaete:

Ein hoher Feettag ist gekomaen,
ein lclein' Papier hab ich geno11m.en.
Drauf schreib ich all die WUnsche Dir
in Dichter-Form, erlallb' ea mir.
Fortuna soll dich stets begleiten
von nahe oder auch von weiten.
Das GlUek geleit Euch Uberall
dies ruft Euoh zu der Huibel •

...

14

Rentf, der seine Eltern "innig liebende
Sohn.", wie er• Ende des
Gedichtes
.
.
ea.gt, reagierte !lit diesen unbeholfenen Kinderzeilen in bei.nahe riihrender
Weise auf die Ervartungen seiner Eltem. Mit der "Dichter-Fon"

versucht~

er seiner Mutter eine besondere Freude zu. bereiten, und filr 1einen Vater, der
ftir Ren' eine llilitarische Laufbalm plam.te, rwmte er sich "B&Dibal", dam.it

auf da Feldb.•r:m der

Karthapr

anspielend.

EiD. aaderea, am 18. Janu.ar iaas·entatanclaea Geclicht "n&ge Uber
Tr.er" luet achoa Rilkea eigene 'l'CJu ahnea:

•••

Verijdet iat die stolze Pracht
aie iat getaucht in ew'p Ifaaht
Dichts ala Trauer llage-laute
htsrt man iD des Scbloesee Biill •
•••
ea iet verstUIDllt dae frawi•ge Lied
ea ist veratwaat dea Ruhae1 Wort
und still und ~de iat der Ort. - 15
•••

1'carl Sieber, Ra.4 Rilke,

14

Rilke, Werke III,

s.

s. 77.

475.

lSRilke, W•rke III, .S. 476.

Sein Geftihl fU.r Klang UJLd Rhythm.ue, das ila ebenso behilflich hitte sein
konnen, hatte er sich

Z\a

'

Musikatudiua entschloesen, aollte von nun an

hauptsachlich duu beitragen. seineA dichterisohea AusdNck 1-r aehr zu
verfeinern. Damit hatte der newajfihrige Rilke seine Dichterlaufbehn, die ihm
nach den Blan.en seiner ehrgeizigen Mutter eimlal die Tore zur Ad.elsvelt aufschlieseen sollte, angetreten, und schrieb noch im selben Jallre aus einer

•• mich fleisaig 1a Dichten, ioh llUSs, wen ee a&
So•erfrische in Canale: "Ube
fortgeht, gekront mit dem Lorbeerkranze nach Prag komaea... 16
Als er dann vom September 1886 an auf Wunsch seines Vaters die MilitirUnterrealechule St. PCSlten besuohte, durf'te Ren4 seine Gedichte der llasae

11
vorlesen und wurde auch daf'iir gepriesa..

D~

.
iausste fUr ilm beeondera viel

bedeutet haben, da er in korperlichen l3etatigungen wie Turnen, Scbrimmen,
Pechten un.d Reiten seiDen MitschUlern weit Ullterlegen war und cleshalb von
ihnea oft verspottet wurde. Aber auch daa Diohten reichte auf die Dauer nicht
aus, iha sein Los

a. st.

Pi:Slten zu erleiohtern, und jene Zeit Wliirde zu eiDer

der achreclclichsien seines Lebens.
· Ob Rilke wi'Jhrend seiner Zeit in

st. Polten

oder u.sohlieeaend an der

Militarober:realechule in Mahrisch-We:Laakirchea und
irgendwie mi t

M~ik

in BerUhrt.ll&g kam, iat

UBS

all

der Handelaachule Linz

nioht belwm:t. Sicher k()aten

es aber keiAe tief'phenden arlebnisse oder Lernvarauohe geweeu.
do~h

waren

sein~

Und

pracle dieae Jabre tur eine·mueikalische Schul.uq die wichtigsta

geweaen.
16

carl Sieber, Ren' Rilke, s. 82.
17
Peter Demet1, Rene Rilkes Prager Jahre,

s·.

37.

7
Ia Mai

1892 kehrte Rilke in seine Heiaatstadt Prag ·zurU.ck, begann sich

privat auf das Abitur vorzubereiten und beschaftigte sich in seiner Freizeit

ernatlicaer ale je zuvor ait der Schriftstellerei und der Dichtlomat. Der
Tonkunst war der sohoa zu frUh entmutigte u4 ohne ausikalieche Grundschulung aufgewacllsene Sech&elmjihrige damit eD.dgilltig verlorea geganpa.

Wiihrend der folgendea Zeit wohDte Rilke iDl Hause einer Yerwaad.ta, und.
fin« nun , endlich befreit voa niederdrliclcenden. Binfluss seines Jllterahauaes
und von dea SchreckeD cl.er

ver~en

Schuljaare, an, seill eipus Lebea a

leben. Ia Oktober 1892 echriei era
!oh lieb ein pulsierendea Leben,
daa

prickelt 1Uld achvellet und quilli,

ein ewiges Senken und Beben,

ein SehneA, du nieula eich etillt. 18
•••

Damit drlickte er achon den intensiven tebeum,thmua awl, de:r in der Folge
in imer neuer

Aussace clurch seine Werte pulaiua aollte,

ad d.er auch

aohoa

au du. dallala entstaad.emm· aclera Ge4ichten lei•• aerauklang.
ltva eia Jahr apttv, ill De-ber 1893, verf'aaate lilb eiua GedaDDD18111 Uber 41• Beuutung 4ea Goethe,. lchtD Gediohtee "l>•r W&Dd.enr", ulMl clam1t

legte

er einaa weitenn Qrundeteia in Hilla Schatten,

tiefera EiDgehen a.t

~·••

illda_ er aimlich 'be:t.a

Qedicht ~ ~eioll RiQhtliDiea

:tur

du Dichtaa

. ia allc-•iMD entd.eckte, ·.ad. aich ao gas eipntlioh aa 4ieeer Bet:rach'Nnc ·
aclmlte. Bach dieea Riohtlinia iat ea clea Diollten ''wahre, erhabce Kunat"a

elem Leser di• Bepbniaae, die er ersiihlt, so lebhaft vor Aupn
n tuhrtm, - clua iha. die GegeDWart wul aeiu gaue Ullpbac m entfliehn acheiD.t, uzul. clue ·~ Dicht mar eiA IuutVerk •pfiadet,
18
Rilke, Werke III,

'

s•.31.

8

sondern Uber de~sen klarer Natti.rlichkeit die Kunst verg1sst, und
die Begebenheit - miterlebt. Es m~s dem Leser gehen, wie jenem
Manne, dem in einem Guckkasten eine prachtvolle Landschaft gezeigt
wurde, in die er sich dermassen vertiefte, dass er den Duft der

Blumen zu

f~Uren

und das leise Sauseln der Blatter wahrzunehmen

vermeinte.

In diesen Zeilen klingen schon Ideen an, die Rilke erst viel

~pater

in

seinem Aufsatz "Ur-Gerausch", nach unzahligen anderen Schulungsarbeiten an
Kunstwerken aller Art, endgiiltig formulierte. Im Sinne dieses Abschnittes
entstanden auch in der Folge manche Gedichte, die schliesslich in Rilkes
ersten Sammlungen .. Leben und Lieder", "Larenopfer0 und
erechienen. Wohl das beste Beispiel ftir
so

~en

~Traumgekront"

Versuch, ein Begebnis poetisch

darzustellen, dass der Leser "die Kunst.vergisst" und die Begebenheit

miterlebt, ist d.as im Jahre 1895 entstanderi.e Gedicht "Volkeweise":
Mich ri.ihrt so sehr
bohmischen Volkes Weise,
sohleicht sie ins Herz. sioh leise,
macht sie es schwer •
.wenn ein Kind sacht.
singt beim Kartoff eljaten,
klingt dir sein Lied im spaten
Traum noch der Nacht.
• •• 20
Ein anderes, um die selbe Zeit entstandenes Ged.icht zeigt den Versuch einer
Landschaftsdarstellung und erinnert an den Guckkastenvergleich im obigen
Absohnitt Uber den Dichter:
Ganz hinten sieh, St. ~iens Doppelttirme blitzen.
Ists nicht: sie saugte durch zwei Ftihlerspitzen
in aich des Himmels violette Tinten? 21
19Rilke, Werke V,

s.

20

Rilke, Werke I,

s. 39.

21

Rilke, Werke I,

s. 13.

283.

9
Bin auseret eindrlicklioher, warm auch noch unbeholfener Verauch ia

Si.D.ne von Rilkes spaterer ftinf-sinniger !uasace ist achliesslioh der erate

Vera dea Gedichtes "Du Marchen von der Wolke". Darin kommt neben Begriffen,
die clas GehG>r un.d den Sinn des Sehens aasprechen auch eim P r u c h t
und gerade FrUchte eind es, die Rilke in seinen spateren, vielsimrigen

vor,
Ge-

dic-.ten sehr ha.ufig braucht. denn wir kOmlen sie sovohl mit dem Sinn dee
Seheu, ale such des Tastns und des Geschu.cba wahrnehaen und mei•tens

auch Jlit dea Geruchssilm.. Dieae i'Unfeimdgkeit des Verses ist sud• ait der
Zeitclimension des T a 1 e a verbwlden. was die Daratellung mar.noch inteuivierti

Der Tag riD8 aua mi t milda To•.
ao wie eia a-rachlag verklang.
Wie eiu plbe Goldaelone
.
lag groae der Mom ill Xraut a Haq. 22

Die Tachechatreuadlichkeit und die Zuneisung zur btshmiachu. Landschatt,
die au den sitierten G9dichten herausklingt, 1owie clea l>i9htere F:reuacischat't
ait

Valerie Yen DaTid•Rhoateld, der liohte clea tschechisohu Dichtera Juliu

Zeyer, lij1t• aber vermutlioA Dei d•r cieutechen

MiDOrit~t

iD Prac Dicht die

pwUnschte Bepiater\1111 au.e, \llMl Rilke vertiel alldhlioh vied.er in

••in• alte,

inhal.taloaere UDd all1u glatte SchreilJlrei••· Diea bedeutete ill Bezgg auf clie
Entwickl.ung seiner aplteren intenaiT vi•laimlipa A.uauge eina Itiickaohritt
uaci IW.ka,

der sich de111en wahncheiDl.ich beWW11t war, vur4e •• in Prac balcl

su ag. Er sog ill Jalln 1896 naoh HUllchea •• ud waa er aplter ia Binblick
auf' cla. .Wepug dea Mal.ere Ellil Orlik achrie,,

~lke, Werke I 1 s. 45.

salt auca tu.r imu

10
••• der Tag ist gar laut und wichtig in der Stadt der vielen

Peindschaften un.d l'aleohheitea, _und es geheD allaorgentlich nei
Sonnen auf Uber d• Hradschi1u eine d.eutache und eiae - 8Ddere.
Diese andere Sonne liebt das Land, und (waa nooh notwadiger iet)
aie begreift es. In ihrer Warae entsteht eine innige Ulld inti.lie

Kuast • • • Unter der ersterem. Sonne, der deutscha, schliessen
sich verachiedene KU.natlervereiae - vie um gr(:Ssserer Wiil'lle villen zus••en und ihre Mitglieder sind die Vertreter einer unnatioDal.en,
.i.iberall aoglichen Kunst, die durch Dichts allffal.lt UDd d• kauf'end.ell Publikua sel ten 'Ji-germs giebt. • • • Einselne tuchtige Arbei tea
kozmen kalla zu ihr• Rechte komen, wo die Mittel.Jl&saigkeit aich
so behagl.ich uni so sehr anerkannt von der offentlichen Keimmg
breit ll&Cht. Im deutschen Bo1men ist die Literahr - Zeitungaschreiberei und die bildende Kuut ihrerseite daa geworclea, was
elem Joumalismus entspricht. Es giebt nv zvei Wege, dieaen Zustand irgendwie zu Uberdauenu awed.er sioh auf sich aelbat suriickziehen, ••• oder in die Fr•de zu ziehea ••• mit der atilla

I!
1.

I
I

Hoffnung im .Hersen., als Komer in die Heillat v~edernkehren., a
sie neu und wU.rdig und reif aazusprecha mit echtgoldenen Worten. 23

23Rilke, Werke V,

s.

471/2.
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Mit der Ubersiedelung aach Muachen trat zvar nicht sofort eille Wieder-

vertiefung ein ill Rilke• Schaffaa. uncl alualich eiDer Reise uch Italien
ill Priihjahr 1897

echrieb er, voa der ilm U.berviiltipnd.a eii.dlich f 11nkellldea

Luft und Ataoaphare Arcoas
Die pnse Sprach• ist verbJ'.aucht.
·rch m.tk:hte jedee Wort vertiet•,
zu schildera, rie voll Sonnetriefa
au silbermatten Bangt-OliTeD

der tro-.e C•paail• taucht.
Zu ulen dieeer Gaaaa ~uft
ait braunen Bettelld.nden driuen,
Jwm ich nicht echtea Ton gewimlea, und. kalm keiA kleinee Lied. e~iDDen,
das echwebea dart in d i e a • r . Lutt.

24

•••
Dieae Landacbatt war

aade~

als die btihaiaohe,

truc~tbarer

ad inteuiver,

u.n4 Rilke war eich bewuaat, dasa eeiu bieheriga Auadnckmttel nioht - -

. reiohtea, dies• Licht

\lDd ~··~ ~eiaahe i~

werdell.. :<halich eollte ••

:Um apater

trachtbaren Gepnden Italina,

Lebaukratt pncht n.

&lit aclerea Reiaen ill die trook- UD4

suuranlcreicha

mut. Spweaa

errehen,

uDd. ater

aoloh• iastiind.en sollt• er eich apiter mer vied.er an die llue1k anniihern,
WI iD

ihr

ADre~ Sl&

eigna

~ieterea

24
R1lke, Werlgp III. S. 560. ·
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12. Mai 1897, bald nach seiner Rlickkehr aus Italien, lernte der

22-jShrige Rilke die,

Ull

14 Jahre 8.ltere und a.us Ruseland ateaende, Schrift-

.stellerin Lou Andreas-Salome kennen• Er hatte aie echon aeit einiger Zeit
bewundert und ihr Gedichte ngeschickt, und wu.rde mm, ale er sie trat, eofCi>rt
ganz in ihren Bann gesogen. Brataunlicherweise hatte auch Rilke auf Lou einea
solch starken Eind.rw:k gemacht, daas sie sich seiDen Werbungen bald hinga'b

und ilm Geliebte, aber gl.eiohzeitig auch Mutter uad Schwester wurd.e. Rilke
liebte sie denn auch so sehr, d.aas er die Welt nur noch durch sie aehen wollte. Ia !olgenden Gedicht fiir die geplante SaDllllung 11Dir

.9V

Jteier11 , die er

fiir Lou achrieb, lmmt za Ausdru.ok, lfie aehr aie ilm sur Leitend.en pword.•

war:
Das Land ist licht UAd dunkel iet die Laube,
uDd. du sprichst leise uad eia W\Ulder Daht.
Und jedee deiner Worte etellt aein Qlaube
ale Betbild aut an meinen stillen Pfa4.25
•••

Unter Lou.a Einfluse machte mm Rilke verschiedeu auseere uDci innere
Wandlungen d.urch. Ala Lou Dicht ld.rklicla bepistert war von eeiaR Wort-

Tirtuositat uad zl1.p°I, class viele aeiaer Geclichte "achon varea, eiDip aogar
bostriokeml schon, aber wenn UA si• n faasa euchte, ltista aie aioh aut
wie Tr&Wle, an die un aioh nur verechYoaea erirm.ert" 26 , b..uhte aich Ril~,
echlichter und wirklioher su schreibu.. Von ihr ermuiigt, trat er auch i•

eille Schaffeuperiod.e strenger Selbatdiadplil1 ein lUld iinclerte aopr seina
25

26

Rilke, Werke III, S. 177.

H. F. Paten, Lou, Du Leben cler Lot& .bd.reU-Salom,,

s.

247.

l'
Voraaaen von Rene auf' Rainer um..'Z7
Ia Bezug auf die Dichtkunat machte Rilke betrachtliche Portschritte in

jeur Zeit. Nicht nur war er in seiAer Ausaage achlichter Ulld aufriohtiger
geworcia., er machte es sicll aun geraden zur Aufgabe, auch die zeitgenoaaische Lyrik 1a allgeaeinen nach dieser Richtung hia zu beeinfluaeu.. So entstand im Februar 1898 ein Vortrag iiber moderne Lyrik. der unter and.er• folgende Gedanken enthilt:

Erst dann, wenn der Einzelne durch alle Schul.gevohnb.eiten hind.larch
und Uber alles Anapfinden hinaus zu jenea tiefaten Grunde seines
Tonens hiDabreicht, tritt er in ein naaes und imU.ges Verh8.ltnia i;ur
Kunst: v i r d K U n s t 1 e r. Dieses ist der einzige Maas-atab.
Allee and.ere Beschii.ftigen JD.it Pinsel oder Feder oder Meissel iat nur
eine pereonliche Gewohnheit, welohe dam Einzelnen und seaer Ullpbung gleichgtiltig oder lastig sein lcann 1 • • • 2B
Kuut erschei.At mir ala das Bestreben eines EinselneA, Uber daa

Ell8e und Dunkle hin, eine Verstandigung zu finden mi t allen Dingen.1
mit den kleinsten, wie mit den gr0ssten, unci ia solchen bestandigea

Zwiegesprachen naher zu kommen zu den letzten leiaen Quellen allea
Lebeu. 29
Von noch grosserer Wichtigkeit 1st aber die Stelle, wo er Uber Synlsthesie

und deren Wiedergabe in der Lyrik 1pricht und du Finden d e :r· aewm Pfade

Torschla.gt, die er spiiter aelber

~h

seine IJD&atheaieetudia ua· "Ur-

Gerausch" entdecken sollte1
••• du musikalisoh• Pendfmt, Tonen unwillklirlioh·sewtsse Farbntiancen zu unterl$pn, ist allea aufriohtigen Gebildeta eiU
al te Erfahrung. Di• Wissenachaft ist g&nZ gewisas unt~rwega. featzustellen, dass al.le dies• Erache~ penpberische.SchviDg\lngea
darstellen, v~lc~, von e~ geme1-amen Zen~~ auageh.U, WIS.
27

H~F •. Petera,

Lou, Das Leba der Lou Andreas-Salome.

28
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Rilke,

wera·v, . s. 365.
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nur deshalb aDdersartig zua Bewu.sstaein komen, weil unsere beschrankten Organe immer nur Stucke dieses weiten Kreises wahrzunehllea vermogen. Warua sollte also nioht auch hier die Kunst vorausgehen uncl
mit diesen Mitteln neue Pfade find.en in die Teil.Dabme des Einzelne11?30
Er ist sioh aber belf\lsst, dass diese feinstea

~ttel

ihren Zweck nur er-

fUllen kt>nnen, solaDge sie nicht auffallen, solange sie nicht vergro"bert angevendet verden und dam.it den. Leser a'bstossen. Bei '*vornehmer und leiser Verwertlmg ihrer letsta ErkenntDisse" konnte die Kunst jedoch "in jed• Un-

vorei.DgenommenenungeabAte seelische Reichttiller erwecken ••• und helle Perspektiven aufdecken wie ~te Trauae oder Erinnermagen. 031

I

I
l
I

I

Kurz nach iiesea Vortrag, den Rilke

8JI

5. Mars 1898

in Prag Aielt, mach-

te er w&hrend aeines Siudienauf'enthaltea in Florenz, wo er sich hauptaach-

lich mit Malerei un.d Bildhallerei befasate, auch die f'olgenden allgemeinen
KuDstbetrachtungen:
••• Der ICU.nstler iet die Ewigkeit, welche hiaeillragt in die Tage.
Langsam geht die Entwicklu:ag vor, aber der Uutand, due Jahrtawaencle
KUD.atlertuu die hohere Gattlmg aoch nicllt abgegrenst haben, dart
nicht eDbN.tigen. Viel edler Irrtta verzoge~ d.a Weg. UJld. daDn iat
al.le Zeit auch eiD lioherlich kleiDes !aaa einea aolcha Ziel •••
.

.

lat.die lang&aae btwick.lumg so eeltea? Iat es nicht, daaa einer
Iiit anuren Organen \llld Sirma Jai t dieaer Welt aich abfiaden llll8a? '.52
la iat

b~stimt

lfie..r der Gedanke an die SyniiathUie, der.iha

aA

andere

Orgaae uncl SinDe dellken llut lm4 dtr :Um a eiaer uderea Stell• l\lf 4ea

Gedanken brinct, die vereold.eclenell luutarten wad 1hre Wirlamg auf

,~e

Sirmeaorrane des Menachen in Betracht m zieua. Br ~ckt ue.. Iclee nar
nicht iA Wortea

30

'

~WI,

'

abe:r rir kcmnen ·ihreD Gag au, d.ea .. tolpnclea Zeil•

'
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15
heraua errat8D:
Wer von Kunst spricht, mu.es notwendig die IClinste meinen; denn aie
sind Auadruclanreiaen e 1 n e r Spraohe.
Nur die Musilt kann ich bier l'lie eingeschlo,su. denken. Ich babe ihr
ll.Och nie aut irgendeinem Wege mioh nahen dtirfen. Aber ich glaube cloch,

dass ihre Stellung eine wesentlich and.ere 1st als die der anderen
Irtinste. Der Tondiohter muss seine Gestandnisse nicht so mitten in den
illtag atellen. Er achenkt die schla.fenden Mogliohkeiten in seinen
Befreiungen, und nur wer den Zauberspl'UCh weisa, vermag aie wieder zu
wecken zu Freude Wld Feetlichkeit.
Doch sind gerade in dieaer Kunst noch eine FUJ.le ergiinzender Offenbarungen enthal t~. Oft acheint mir, sie iet in alleA anderen Kliuten
drin und komat una leiser aus ihrem. Werken entgegen. Wirklich: die
st1mmung, die ein Bild oder ein Gedicht hervorr\lft, gleicht in so
vielea Sinn einem Lied.

Es wird die Zeit kommen, da ioh auch vgn diesea reden clarf. DenR
ich werde die Musik suchen. Ich f"tlhle jaa sich nur werden lassen, nicht
drangen und nicht griibeln. Wie ein Morgen kommt jede Iaarheit hinter
jeder Nacat. 33

leben der noch sehr w:igenauen Formulierung eiaer goewiesen eynasthetiechen
Aufnabae von Bilder.a und Getichten.,· lco•t in do obigen Zeilen aucll Rilkes
ds.malige Unbeholfenheit den Werken cier Tonlnmat gegentiber zum. .Ausdr'\lck. Zwar

dtirten clieee Werke mit lecht "achlatende Moglichkeiten*' ger.wm.t werden,

de:nn sie konnen von jed.• Zuhorer anders ausgelegt und empfu.ndea warden.
Dass aber

Rilk~

glaui•, dass ein Zauberspruch notig sei, ua sie wieder zu

wecken, zeigt, wi.e unerfahren er 1a Bezug auf Musik ia jener Zeit war.

An einer anderen Stelle des Tagebuches entdeckt er echliesslich, sicher
ohne sich deasen Wichtiglceit bewusst zu sein, das, was er selber atatt eiD.ea

Zauberspruch so d.ringend benotigte, um cl.er Musik: Jl8.her zu ko•en:

33
. Rilk:e, Das J'lorenzer Tagebuch, S. 55/56.
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Der Weg zu dell wahren wert aller Werke geht d.uroh die EiDsamkeit.
Sich mit einea Buch, mit einem Bild, mit einem.'Lied einschliessen.
zwei 'bis drei Tage. seine Lebensgewohnheiten kennen lernen und seinen

Seltsamkeiten na.ollgehen, Vertrauu zu ihm !assen, seinen Glauben verclienen und irgendwaa,mit ibJl zusamen erleben: ein Leid, euea 'traua.
eine Sehnsucht. 34
Sich in aller Stille intenaiv mit Werken der Dichtlamst und der bildenden
ICtinste, Jlit Dingen und Landschaften, mit dem. ganzea Dasein Uberhaupt zu befassen, war filr ·Rilke eine wesentliche Vorberei tung und Vorbedingung zu

jeglichem SoAaffen. Deshalb drU.ckte er eich schon zu jener Zeit in jenen
.Gebietea mi t betriichtlichea Verstehen aus. Nur mit der Musik verhiel t es
sich.anders. Mit i:hr konnte er sich nie

~einschliessen"•

lernen, war er immer auf' andere

angewiesea, denn er hatte ja Ide

iftn sie kennen zu
.

.

~ensclum

gelernt, Musik zu lesen, zu singea oder auf irgend. einem Instrument zu.
epielen9 und die mechanische Obertragw:ag von Mueik steclcte damals noch
in den Kinderschuhen und war illll wahrscheinlich nicht zq8nglich. Wohl

aollte es in den folgend.e:a. Jahren iDlmer wieder Musikerlebnieee geben, die

so tief waren,. daas

~ie ~

der Tonkunst DB.her

braoht~,

aber daa wirklicae

Jll•ila.aein mit ihr iconnte ilJm au.s den obigen GrUnden nicht mijglic~ aein.
· Wiihreni sich die biaher zi tierteA

Stell~

f'lir Rµ.ke in der · :Polge in ••iner..Entwioklung

ia Srgrlµlciea

des 'Weaeu

mit Iuen befaaateil, die

cler dichteriechea A.uasage ulU1

seiner Xunst Ton lutsen sein eolltea, umreiaat er

llit dea ni-Acheten Ab&Qlmitt das, waa in der einn

oder and.ere Weise von dieser

Zeit aa nm Inhal.t aller seiner Werk• Wl"de, n&m.licb du D a a.• i n •
Wie z&h

~r

allerdings um· die bed.iDCWIBBlose B. e·j ah u a g

34
Rtlke• Das

Fl~renzer

TyebuCh 1 S.61.

die,e~
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in

der Zukunf't

ringen WUrd.e, laaat eich hier noch nicht erabnen.

Auf Grund der angef'Uhrten Gedanlcen Uber neue Wege ill der dichteriachen

Auaaage, Uber du Wesen. der Diclatlammt und. der IC\iDSte ia allga.eiull wu1.
achlieaali.ch Uber d.a8 menschliche Dasein, darf wohl J. l'. .A.Dgelloz beigepfiichtet word.a, wenn er sagt, daaa Rilke clank d• J'lorenz'r Tap'buoh wirklich in Italien geboren worden ae1. 35
Rilke selber schien sich der Fortschritte, die er mit diesen Tage'bu.ch-

auf'zeichnungen gemacht hatte,deutlich bewsat gewesen zu aein. Seine Ver-

faaaung in den Tsgen Tor der Abreise von Italien war ausgezeichnet,uad er
schrieb darilber, sich im Tagebuch an Lou wendead:
Ich lfilnschte so - rasch, rasch zu Dir zu konnen, ~eDJ1 ich veias etwas in
mir, was Du noch nioht lceDDSt, eine neue grosse Belligkeit, die meiner
Sprache Macht UJld eine Ftille von Bilden gibt. Ich entdecke mich jetzt
mancl'mal dabei, wie ich mir selbst lauschemd bin und. in etallD.ender Ehrf'u.rcht von meinen eigenen Gesprachen lerne. Es tont etwas tiet ue mir,
welches Uber diese Seitea, Uber meine lieben Lieder und Uber all•
Plane von kilmf'tiger Tat hins.ua zu d.en Menachen will. Mir ist, ala m\iaate icb.reden, jetzt iJJl Au,en.Dlioke der Xraf't und llarheit, da mehr
aus mir sprioht denn ieh. selbst: meine Seliglceit. Mir iat, ala milaste ich all• Z()gerD.den un Zweif'elnden bekehren1 deDn ich habe aehr Macht
in mir, ·ala ich in Worten hal ten lwm, uad will eie
w~nden, Menschen ZQ bef'reien voa der fremdea Angst, aus der i~h kam. '6

uran

Wie tief gekriinkt er aber beiJl.Wied.eraehen
I.

j '

~t ~ll

war, 8l.a aie seine

~ortschritte_ ni~ht Jlit Uberschw~licher BeVU11derw:ag belohlite, kOnnen nur
.

I

'

seine eigenen Worte ausdrUcken:

a e

. Ich hasste DiCh wie etw~ zu G r o. a s • ·Ich woU te dieaUJ. der.
Rei~he, der Schenkencle, der Ladende, ·de~ Herr sein, und Du. sollteat ·

komm.en uad, von ~eiller Sorgfalt und Lielte gelenkt, Dich ergehen ·in ..
meiDer Gastlicbkeit. Und nun Dir gegenilber war ioh wieder nur der
klei.nate Bettler an der letzten Schwelle Deiaes Wesens, daa auf so
brei ten und aichera Saul.en ruht. Wu half es, dass· ich aeiu
5
' J.F. Angelloz, Rainer Maria· Rilka, Leben und Werk,
36

.

· Rilke, Das Floreaer Tapbuch, ·s. 114/115.
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gewohnten Festtagsworte anzog? Ich ftihlte mi.ch immer lacherlioher
werden in meiner Maslcerade, und llir erwachte der dunkle Wunacht
mi.ch in ein tiefes Nirgendwo zu verkriechen. Scham, Schaa war allea
in mir. 37
Bald aber ftigte er sich Lous Uberlegenheit vieder:
Deina Saiten sin&l raichJ und wie weit ich au.ch gehen mag - ]) u
i m 11 e r
w i e d e r
v o r. · m i r • Meine Kiiap:f'e ·
sind Dir 18.ngat Siege geworden, darum bin ich manchmal so klein
vor Dir; aber meine neuen Siege gehoren. Dir mit, und mit ihnea
clarf ich Dich beschenken. 38

b i s t

Schon im Sommer 1898 schrieb'Rilke eine neu.e Reihe von Kunst- Wld
Lebensbetracht\UJ8en, betitelt "Notizen zur Melodie der Di.Dge 11 • Diesmal
legte er mehr Gewicht auf die Besiehungen.der lfunet zum Daseia als er es je
zuvor getaa hatte. In allem Dasein hort er mm eine "machtige Melodie des
Hintergnmdstt W1d

l

I
I
I
l·
l

diej~nigen,

die

11

EU18eweihte des Lebens" 1184 ICU.nstler

sein wollen mussen folgendea bedenken:

Einmal die grosse Melodie, in der Dinge und DUfte, Gefilhle uncl Vergangenheiten, Damerungen und SelmsUohte mitwirken, und damu die ei.nzelnea Stilulen, welche diesen vollen Chor ergS.men
und volleaden.
Und um ein Kunstwerk, heisst: Bild des tieferen Lebens, des mehr
als heutigen, imaer zu allen Zeiten aogliohen Erlebens, zu begrilnden.
vi.rd es notwendig seill. die beiden Stimment d i e einer betreffenden Stunde Wld d i e einer Gruppe von Menschen darint in das richtige Verhliltnis zu setzen und auszugleichen. 39
Auf.seiner ersten Russlancireise horte Rilke diese grosse Melodie des Hintergrwlda mit aller Deutlichkeit w&hrend jener unvergesslichen Osternacht in
Moskau."iauerliche Pilger von Dab uncl !era drangten sich in den Kirchen,
die von dem tiefen Ton der Ges&nge widerhallten: eine Atmoephare der

I

I
I

37Rilke, Das Florenzer Tageb11ch,

s.
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~lke,
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Das Florenzer Tagebuch,

39Rilke, Werke V,
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FrOmmigkei t und der religi.CSeen Inbrunat. 1'

40

Dieses Ostererlebnis

~

andere

tief'e EindrUcke in Ruasland. und vor all• das ZusamenseiD mit Lou brachten

nun Rilke eine nie zuyor gekaDnte Rube dell eigenen Duein gegeailber1
Ich bin die Ruhe zwischen zweien Tonen,
die sich ll1lr scl>.l.echt aneinander gewbbnen:
denn der Ton Tod will sich erhijhn -

Aber ia dunklen Interva.11 versOlmen
aich beid• sitterncl.
4l
Und dae Lied bleibt schon.
Ia dieser Ruhe wird er sogar, wieder beeinflusat von Lou Ulld der tiefen,
schlichten J'rOmmigkeit clee rwssischen Volkes, z• Betenden:
Ich ko1111e aus meinen Schwingen heia,
mit denen ich mica verlor.
Ich war Gesug, umi Goti, der Reim,
rauscht noch in meinea Ohr.
Ich werde wieder still und schlicht,
u.nd meine Stimme ateht;
ea senkte sich mein Angesicht
zu besserea Gebet.
Den andern war.ich wie eiD Wind,
da ich sie rlittelnci rief.
Weit war ioh, wo die Engel sind,
.
hoch, wo du Licht in Hichte zerriJmt Gott aber dJ1nkel t tiet, 42
Seiu achoD. achlichter geworclat A.uaaap ~ mm noch vertiett,ua.

mer

wieder befu1te er aich ia jener Zeit in aeiDeD Werkea ait ;Jen• "tief

l

l

dunkelnden" Gott, d• er 1A Ruaslu.cl 10 nahe gekomaen var. Unter aea.aEiD.-

!'

tl\lSs ecbrieb er die Gedichte dea Stunda•Bv.chea, wad von iha wurden auch

J

1

die ia lioTeaber 1899 entstandell8A "Geachichten TOii lieben Gott" iDspiriert.
40

·H.r.

Petera, Lou, Das Leben d.er Lou AD.cireaa-Salome,
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Die besondere Wame. Intensitat UDd. Musikalitat jeer "Geechichtu.
vom. lieben Gott" ha:tte apiter eine ao starke Wirkung auf clie Piami.stia

von Battimgberg, class sie zur

Ver~assung

ad Rilke wrda. Was sie in ihr9

Magda

des Briefwechsels 1wisoha ibr

ereten Brief'

ea.gen

liess, daes Rilke

Mwsik "lieb" ha.be, mussten besonders diejenigen Stellen seiD., in daua er
mi t VUD.derbarer ii.Df'"Uhl.ungskraft tiefe • daaeinsd.urchdruqene ru.seisclle Lieder

iD eine grosse "Melodie des Bintergruacles" eillfallen

lleat. Dies geschiaht

besondera eindrlicklich in der Geschichte "Wie der alte Timofei singed etar'b"
und ia

~·Lied

von der Gerechtigkeit", in elm wir das Lied des Ben.ciuraspielere

gewissermaeaen mithoren k0nnen1
In den laiagea sechs Saiten der Bandura begann. ein llang, wuchs Ulld
ka1I kurs uad gleiohsaa erschopft von den sechs kurzen Saiten curtick,

!
I
I
I

und diese Wirkung wiederholte sica in imaer rasoheren Takten,so dasa
u.n endlioh die Augen schliessen mueste, in Angst, den Ton von der
ill rasend• Lauf erstiegenen Melodie irgendwo hiaabstilnen au sehen;
da brach das Lied ah und gab der schonen, schweren Stimme des _Kobzara
Bawa, welche bald das ~·Haus erftillte ••• Dreimal sane Oatap

seill Lied von der Gerechtigkeit. Und es war jedesm.al ~in anderee.
War es zua erstemaal Kl.age, so erschien. es bei der Wied.erkehr Vorwurf,
uDd endlich, da d.er Kobzar ea Z\lll drittemal mit hocherhobener Stime
vie eine Kette lmrzer Befehle rief, da brach ein ~lder Zora all8 den
zitternden Worten und erfassta alle uad riss sie hin in eine breite
und zugleich bange Begeisterung.

4'

1

Ia einm. ill Januar 1900 geschriebenen Aufsatz tiber NSsische Kwaat

I

sagt Rilke von Ruaslaad, dass es daa einzige Land aei,"charcll welchea Gott
n.och llit der Erie zuamenbangt" ad du Land, 1D d9ll noch "der

ente Tag

dauert, de~ Tag Gottee, der.Sch()pf\mgetag." 44 Dieaea Ruslen.4. des "Sch()pftmptages" ist geviasermuaen die breite Melodie dee Iliatergnmj.es, die aws den

4'iu.1ke, Werke IV,
44

s. 334.

Rilke, Werke V, 494.

335/6.
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beidea erwabntea Geschichten voa· lieben Gott t0nt; und die Lied.er des Tiaofei
und dea Benduraspielers, die in so richtigaa Tone in diese Melodie einfallen,

eiDd die Byline&, die Rilke in Ruasland. so tief' 'beeind.ruck:t hatta ad. voa
deD8n er ia eein• J.ufsatz schreibts

Erst in den Siebzigerjahren hat 118.Jl seine (Rusalands) B.lteaten Saga
au dea Barte zitterwl ai.Dgend.er Greise gelO&t, :und erst damit ia't
aeia Alterba abgeschloaaen. Sein Haer ist eben gestorben. In aeinen
alten Liedem, den sopnami.ten 'Bylinen, sind Jlit achlichter Gerechtifs
kei t all• Belden .genannt, ale OD sie Zei tgenossen ~esen warena • • 5
Und vie der Mensch, der die Melodie des Hilltergrundea htsrt und seine Lieder
Dlit ihr in Einkleag zu bri.Dgen weisa, nach Rilkes Defin:l.tion, die Vora.us-

setzungen zua

~tler

hat, ist au.ch diesea lwssland ''vie die nadhei t

eiae~

'Jru:natlere. • 46
Ia folgenden Frtihjahr, vernmtlich ill Man 1900, lae Rilke !li•tzschea

Buch "Die Geburt a.er Tr,gtidie aus dell Geiste der Musik", von dta Nietssche
..

aelber apl:ter in eiDea Verauch einer Selb1tkritik aagte,, dua .es

.

"•in u-

Jltigl.ichee Bue~ ••• auf'gebaut au lauter vorzeitigea UbergrUD.eD Selbsterleb-

i

I

.
. .
.
Diaaa, welche al.le hart an der Schwel.l• des
Ia

sim1a seiner frllheren Saclia

giDg

Mi~t~ill>aren

lagen"

. 47

an.

ea Rilke· bei der Lektun d i e s e a

Buchee 'Wieder ~pt.dohlicll ua die Melodie d91 llinter~e, oder, wi•

mm definiert, die freie, ·~r~eRcle, u ~an

Go t t.e a,

o~ohl

xr

d t •

sie

a ·t _t

er aich 8.1ICh Gedanken macht Uber Stella., die mit eipnt-

liola hlirb~r ·1usiki SU·~ baba. ··zu

45

r ... an

er

iietcachea Auftunag,

uaa :la Volkslied

...

Rilb, Werk• V, S. 495.

46

llillce., Werlce V•. S •.·495.

47
Friedrich lietzaclle, Die
der iusik,
5. ·
·

s.
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.
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daa Erste immer die Melodie aei und dass sie die Dichtung aus sioh gebare,

indem sie fortwahrend Bilderfunken um sich aussprtihe und die Sprache zwinge,
·sioh aufs starlcste anzuspannen, um die Musik nachzuahm.en,

48
bemerkt Rilke:

Die Strofen des Volksliedes lassen sich hier wohl Schalen vergleiohen,
welche man dem hell kommenden Quell entgegenhfilt. Reich und rasoh
f'tillt er die ersten festlichen Gefiisse, die man ihm bereitet hat. Aber
sie erschopfen nicht seine Flut. Und das Volk tragt endlich alle Schalen seines ta.gl.ichen Gebrauches herbei und lisst sie voll werden und
schwer. Und die Kinder· halten die hohlen HB.nde hin. 49

Wenn aber Nietzsche

~

Erste und auch Allgemeine des Volksliedes "Melodie"

nennt, meint er damit hauptsaohlich die h

or b a r e ,

das heisst, die mit

dem Ohr wahrnehmbare Melodie, wahrend wir versucht sind, Rilkes "hell komm.en-

den Quell" mehr symbolisch, ala unangewandte Kraft Gottes, ale Rhythmus des
· Hintergrunds zu verstehen, denn im nachsten Absohnitt sagt er:
Die Musik (der grosse Rythmus des Hintergrunds) ware also zu erfassen:
ale freie, str0mende, u n a n g e w a n d t e K r a f t , von welcher wir mit Schrecken wahrnehmen, dasa sie nicht in unsere Werke steigt,
um sich in der Erscheinung zu erkennen, sondern sorglos, ala ob wir
nicht waren, Uber unseren Hauptern schwebt. Da wir aber nicht imstande
sind,. unangewandte Kraft, (d.h. Gott selbst), zu ertragen, so bringen
wir sie mit Bildern, Schick:salen und Gestalten in Beziehung und stellen
•••• immer neue vergleiohende Dinge an ihren Weg.
Gottes unendliche Freiheit wurde duroh die Schopfung beechrankt. Mit jedem Ding wurde ein stuck seiner Kraft gebunden. Aber nicht aein g a n z e r
WUle ist mit der Scht>pfung verknUpft. Musik (Rytbmua) ist der freie lli>erflusa Gottes, der sich nooh nicht an Erscheinungen ersch~pft hat, und an
diesem versuchen sich die ICU.nstler in dem unbestimm.ten Drange, die Welt
nachtraglich in d e m. Sinne zu. ergtinzen, in welchem dieae Starke, wei~er
schaffend, gewirkt hatte l.Uld Bilder au.tzuatellen jener Witklichkeiten,
die nooh aus 1hr hervorgegangen waren. 50
Mit·den obigen Gedanken in Einklang zu bringen, aber trotzd• Uberraschend,
sind Rilkes Anmerku.D19n zur Stelle, wo Nietzsche vom. sterbenden Sokrates spricht.
48
Friedrich liiet~sche, Die Geburt der Tryodie, s. 42/43.
49 .
Rilke, Werke VI, s. 116,.
50Rilke, Werke.VI,

s.
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Bei lietzsche niialich trieb Sokrates, der trUher geglaubt batte, claaa aeiD
Philoaophieren die hoohate Jlueenkl1n•t sei, im Ge!8.DgDia sclalieaslich mar

MUiik, a. einer Traumerscheimmg n phorcheD, tie ilm dazu &l&fpfordert
hatte, unci ua damit sein Gewiuen w entlasta. Rilke

~pD.Terateh~

4ieae

Stelle wie tolgta
Erst ala im Gefiiapia (intolp der .A.usechaltUJt« seiner Perstmlich-·
keit aua der Leitung des offentlicua Lebas) d.ieae logiache Kraft
Jlilssig wurde, stellte sich der Iutinkt zaghaft ein UILCi klang wie
eiD.e Sehnsucht U. dae Schweigea vor dem 'l'ode. Seine Seele verlangte
naoh Musik. Und abnend legte sie ihre ill Wind der Worte vertroclli-

neten Lippen an. dea Becher der Tone. UDd vielleicllt kaa iha die ICraft
sua Sterben gar Dicht a.us dm Vergaagenen, aus seiaem Werke, sond.er.a
ebea aua jener neuen Verheisaung; so giDg er in den Tod vie in ei.DeD
1
Diehatn Ta«, weil er fiihlte, due dud.er Tag der.Kuaik aein wUrcle. 5
.Wieder braucht Rilke bier ciaa Wort "Huik" Dicht mar t\ir

du HiSrbare, aonclem

aJsi.boliacb auch f\ir c1en ~ clea Hiiatergruclea oder die ~at~· Qottea
od.er aogar tur Gott ael'ber.

Aa anderen Stella Ton lietsschee Buch mute Rilke

•i.U Aatvort

aut

seine, ill norenser Tapbuch autpworteae, Fraga Uber ·die Stellung der
. · Muaik clen anderc Xiinata .Ppnilber

~in4em,

.obwobl

~ch Ged11Jlcu

.clar\11».er

Dicht ~ den Marg1Dalie11 Diederechlugaa
.

.

• • • Die Muaik iat, wie geaagt, dariii von allen and.ere XUnsten ver- .
ee:hieclea, daaa aie moht .A.bbild de.r Erscheimmg, oder riohtipr,
adlquata Objektiritat dea Willaa, eondem unraittelNl' Abbil4 .
dee Willeu selbat iet uad also zu all~ Physiacha · der Welt, du
l!letaphJ.ieche, zu aller Eracbeinnng daa Ding ~ aich clantell t. Mu .
· ki>mlte dem•ch· die Welt· •bensowobl Y~ld:Jrptrle M\ailik ale ver~
ta Willen·
52
.
. ·
.
.

I
I

ier

!·

ll8Jm..

~ · der letsta Stella in d.m

larg.1ulie

beaClaattigt · aich mit d.er LjTik

\m4 ·µarer 1e~1- ·.u jM ~ .des HiatergrUzuleJ,
· j-r. WaanPwaD4ta
.
.
.
.
'

~

51 .
.
.·
. Rilke, ·Werke YI,
.

~

I

I

5

'

s.

~ed:ricb ·.11•.t•aehe;

~
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Kraft Gottea, "mit desaen Erlauschen du lyrieche Schaff• begirmt, du mit
d.esea Erlosung an eteigenden Bild.ern sich genugthut":
Die meiaten Geclichte aiJld nioht Bilder, erswngen von den Schauern vor
der vorbeistrOllenden, uaverbrauchten fraaclen. Musik, Dicht MUhlracler
Wlter die Wucht de~ f alleaien Baches geschobea, sondern MUhlen, n
de.nen mi t Ti.eler Miihe f ernes trapa Wasser geflihrt verden mua, daa
sie ungern und. schlafrig bewegt. In der Zeit d.er rauachencleD Rytbmell
muss man alle Get&sae bereithalten Wll die wand.en.de Kraft schcm zu
empfangea, alle Stof'fe in den Glau dieaer Himel halten, dallit sie
die goldenen'Fid.en durch die Gevebe lenken, velche das Muster f'estlioh.
volleaden. 53
Aus eiur aolohen Zeit "der rauecheaden Rytbmen" maes schlieaalioh 4aa f'olgeade

Gedicht atammen, clu aa Ende cler Marcinalien abgeclrU.ckt iata
Hinter Ilir sind Ghmkle Chore,
Wald.er rUhren sich und Meere;
UDd ea nimt mir alle Schwere,
daas ich hinter cl• Geschelm
manchllel eb.en Ath• htire
breiter ala den aei.D.en pAa.

Und dar:m weies ich Toll Vertraun.,
claae die Hiinde Jlir Dicht lUgen
venn aie neue FomeD. fUgea, dasa sie al.le Last ertrlipn
• n dieaen Atheia&Upn
tiefe Bl'U,ft SU baun. 54

eiu

Ebeufalla

ill Kiin

1900, ia der gleichen Zeit, in der wallnoheinlioa

die Rarginalien mu lfietzaohe entetanda wara, hHrte iilke iA Berlin Beet-

hoTeu "Miaaa Solemnia"

\IBcl

kam. so encllich mit eiD• groeeea Werk cler 'l'oa-

lmut, d.er er sioh echo». seit clea J'loreuer· '?agebucla lupaa
iD perai:Snlioh•

B•rlih1'mlc·

Wu ilm ct.uv. DIWOPJl hatte, aioh

pnlillert hatte,

di••• M•••• u.-

IUhi'SnA lUld wimel er achon clarlibc waste, iet leider niohi b•lamai, aber

wir dilrtu Temuta, d.au er eiu pwiaae·Abwn.r TOD d.er

53lilb, Vel'ke VI,

s.

. ,/1.
1170
1

54

s.

1173.

~·

Wera YI,
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!

25
Werkee hatte, Uber clas Burnett Jaaea unter anderea schreibta
••• the nperhUIWl emltation and auae of Di'Yine glo17 in the GlCl>ria,
followed by the paaaioaate conviction of the Credo (although conviction
ie a cl"lde and •11ndane word for what Beethoven ezpreaaea in thie moat
personal and most awe-iDBpiriDg affirmation of belief) which reaches
its high peak in the aubliae fugGe in B flat on the worda 'Et vitam
venturi seculi' - it is oaly nec•••Ar7 to indicate these near miraculous asauaptions of the spiritual lite. In all art, in all hum
thought and activity, only the moat exalted. of the saints and JQ"Stica
have attaiaed to such a vision and such a penetration of the divine
eaeence at the f ollDta:l.Dhead, and few wen of th• have lett a record.
of that vision and that penetratioa,as intelligible and.as coherent as
Bffthoven somehow contrived. to leave. 55
1

Trots cler anerkanatea GrCSas• dieses Werkea, oder

viellei~t

prade i.eab.alb,

.mus aber Rilke am Naclmittage vor dea IConsert gewiase Befiirchtungea gehabt
haben, daae ein aolohee JIUSikaliachea Erlebnia ihD dan verleita. lceizmte, in
vieder leichteren :u.nd uabeaomieureD T<;nea zu achreibu., ud aich, enpregt
Ton der Musil:, wieder gau

dea

nag aeiur Sprache

hinsupba. Daa hii.tte

naturlich beaoacl.era Lou misatalla wad h&tte auch in eeiur dichterisohea.

Eatwicklung einen Bilckaohritt bedeatet. Gewiaaemuaa ale

Selbatw~

schrieb er cleahalb unter 4• Titel "HachlQ.ttagvor Beet.Dov- 'Miesa·sol-ni1'" du tolgencle lmne Geclicb.t in 1eill 'ragebuolu

Lui clich von a.. Laut~A mcht verleiten,
die dir tallen aua clai volla Wiad.s
warte wa.Ohaaa, ob 81&· deiDm Sai ta
HIDcle komaen, welohe nig sind.
l

WercleD41 aind voa der Zeit v1ratoa1eaa.
clezm die Zei t iat cler Verfall. .
Wachaa lwmat ciu mar • Uberll'Oatsen,
und allein aein mar :Lm All. 56

l

I.
l

I·
I

Seine .BetUrchtl.uaia waren aber \Ulbenohtigi

55

Jaaea

revesa.

Zwar reqierte 111•

-tt, Bieth~era ud i~ Deatip.y, s. l'°/131.

56
.
lilke, Sohmarmciori'•r 'l'aabucll· s. 213.
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auf jenes Konsert nicht mit einer tiefgriinclipJL stillen Betrachtung, in der
er nach d9 grossen Rhytlm.us des HiD.terpundea foracllte, vie
in

Jl8Jl

es von 1ha

Jen.er Zeit hatte ervarten komen. Er liess aich aber a.uch n:J..cht n a-

Uberlegt• Auatonen hinreisaen, aondern .koaponi.erte gans •igentlich iD. Worta
aeiJL eigenee "Gloria", seine "Eniehung zwa Jub'1" mach Beethoven,
in welchem auf erstawll.ich eindriickliche

ea Geclieht,

Weiae'aucJ>, die Bewegung
von
.

Bee~veu
.

Muaik Iii tt~Jlt&

Aus daa hohen JubellcleDgpdr8Dge,
velches durch dee Hillmlels Tore will,
ateigea eteile Stiaen, Hberglnp, und aut ei.Dllal air&d di• Stume ·still.
Von der Engel lichta Siimea wart•.'
sich clie Tone villil in da Toda
and.re Jubel ateigen ill d.ie Harten,
nicht ao.UDgestua 1ID.d rot.
Silber ko•t WI.cl legt aich leiaern Lichte•
ill die Worte vie ill dlmkle Tiiler,
und aie scheinen alle kl.einer, schdler
und wie mf.dchen aanften .Angeaichtea.
Aber dieee Miicloha fUhlen ille,
wie die Liebe ailarn aie vereint,
uncl aie reichen Uber Intervalle

sich die Stiaen, licht und awspweiDt.
· Uncl was tr\iher Wirrnie war, Terwo'ba
in die Worte Wom.LW1'119WohDter,
wird jetzt 1tiller, aohcmer \Ulcl paohonter
taueendbaadig in den Glans phobal 57

Aus diea• Geclicht karm geachloeaa werdea,·clua Rilke, obwohl illlD die muaik.~eohniaohen Auadriicke pfehl t haben aueata, um eiD. aolchea Werk su beachrei-

be ocler m clismtiereD, d.och ea· aehr ptea AufnahuTermtspa 4atUr pha'bt

ha.ben

1D1&1te.

Ea kbte

10181'

die Fra,. aufpvorta we1'4en, ob lilke Ti.elleicht

Muik a1Diia'thetisoh aufnaD, du hei11t,:l.zl ae:lua Falle,beia Htsren von pviaaa
l~na

selcundare optiec.h• Eracheimmpa, ill Deeoncltnla rarinilwa, Nh. Z•il•

.57Rilke, Scbllarcad.orttr Tyebuoh,· S• 213/214~
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vie:
ad.re Jubel steigen ill die Harten,

nicht so uqestua uad rot.
Silaer komat uad legt aioh leiaera Lichtea
iD tie Worte wie ill duAkle Tiler,
konaten Hinweiee darauf aea. incl• dariD. die Farbv~rter "rot'' und "ailber(n)"
mit '?OD.en in Beziehung gebfte?ht aind.
Bald nach der Entatehung dieeee Gedichtes reiste Rilke na zweiten
Mal~

mit Lou nach Rusaland.. Auch dieae Rei•• beeindruckte iha sehr. und er

ware sogar bereit geweaen, sich llit Lou dort niederzulasaen; aber Loua Yerhiiltni•

n. ihm wurde w&hrend der Reise zunehllend kiihler,

uacl Rilke

·muaste

schlieaelich 'insehen, cU&aa er ihre Liebe Yerloren hatte. Un.ter dieeu maat8.Dd.a konnte er Dicht m.ehr in Berlin in ihrer lfahe leben, wtd DaOh cler RU.ckkehr aws lhlasland fuhr er desbali alilf eine frlihere iii'lladung aei.Ua ;i'reundea.

Heinrich Vogeler,

:

hin~nach

worp81fede.

l>RI'l'TBR 'l'EIL
.DIE WORPSWEDER K.th1sTLDGEMIIECBAft

In cler Gruppe von
sich Rilke bald.

jugen

heim.sc~

K.iiDstlern, die in Worpawede lebte, tiihl.te

Hier war er nicht 1l9hr der stiindigen, wena au.ch

.wohlwolleadea, Uberlegenheit der riel altera Lou ausgeaetst, aoaden pnose
die J.Derkenmma und. .manchmal aogar begeisterte Bewunderuag dieaer Gleichaltrigm. Die J'reun.dachaft mit der Maleria Paul.a Becker Ul1d der Bildhalleria

Clara Westhoff linderten ndem aeinen Schaen Uber die TreDl'lllDg

TOD

Lou, uad

bald hatte er aich gau iJl die heitere Kllnstleratmoaphire, die voa llans·lgoa

Hol thua.en vie folgt beschrieben wird, eingelebt a
••• cliese Bauakonserte ia weissen Musi.kaalon, die Leaestunden, in denen
cler FreadliDg einer Uberaus empfSnelichen Borerachatt seine Geclichte
vortragen dart', die spoatanen Beauche voa Galeria wad A.uaatellmapa,
clie durchschwiirllta. lilchte mit wil4en, japnderl Streif&Upn von Atelier
au Atelier, wul wan der Morga graute, wrdea UHrladtabrtea ill boch-

unea

bocld.gea X:utachen.iaproviaiert, die uaereattlichn GeaprilcU, in
11a11.

aich auf'e Umigate verateht und trUhe lrtahrwagtn austawacl>.t Uber

clie Geheilllliese voa Leben ad Tod • • •

58

·

.

.

ill au.sikaliacher lliuicht hCSrte

~aw~

dieaer.Zeit hauptaioh-

lich Lieder, beauchte aber .aucb mit ieinen Worpewecler 1reu1Miea in KaDurg
•

•

•

•

•

!,.

'

eiDe Autt'~ von Mosarte Oper "Die Z~~CSte 0 • Ir hAtte ~ nie .vi.el
. tur ·dies~ .A.rt

YoA Ver'b1m\lmg TOD Wort 1llld Muaik

Ubrig gebabt uDd. ~- cli•

"kcaia~ea .Henschen", die ·schikaned.r, •d.er UDaelip Textac~erv" ··a die

.•osartache Musik hi.Minpatellt hatte, "ungl~lich plliap,

1:11

*

d.um 1ID4

albern"

"lichte., ac~·Pan.11~ dea reiChen ~onisclum n~~ •.; 59
58.
.
'
.
Hau Bgon. Bol thua., Raiaer Maria Rilke, s. 47.
.
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59

wa,

Worpswecler

Tyebuch,

.

s.

:518.
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Die Musik selber aber aptaad Rilke ala etwu "unendlich Wohltwmdea" \Uld
sagte voa ihr an der gleichen Stelle des Tagebuohee, dass aie aich vie leiae
Schleier uber seine Ged•nken ausbreitete und class sich die TCSD.e vie Roeenblitter auf seiD epiegelndea Getulll legten. Rilke war bier, wahracheinlich
sua erstenmal eei t

~eiaer

frUhen Kindhei t, wieder na Daivu. Masikgenieaser

gewordea und hatte aich wed.er verpflich.tet getuhlt, aus dieaer Musik tief-

Sohl.Usse ftir aein eigenes Schatten zu &iehen, ».00h, sich von. ihr

grUD.dip

su einea eigena Werk inapirieren zu laaea. Dieae entspamite Baltuq der
Mwsik gegeniibor, dieaea naive Gelli.esaea, du t"lir die aeiaten Mensch• daa

Naturliche und Nolllale iat • muss daa Resul tat von Rilke• allgesaein gliloklicher

Vertaeaag vahrend jener Zeit des unbeschwerta Kuutauatauches in Worpawecle
gewesen.aein. Uber dieee Vertas&NDg sagt or aelber uater ancleraa:
l'r&ulein B. apielt viele Lieder,ea kaaen eehr viele Stiaea Uber uu.
uad Die war alles so pt tur 11ein L~su. vorbereitet pna•. Ioh
begum
swei Thozia-Gedichten, lu die "Certoaa" ad du Gedicht

m:t

"Musik". Eine ach(';ne Teil.Dahme war vor Jlir
Ea war die grijsate Wirlamg, tie ich je

•ft• ·• • • . .

eine GNppe von Menaohen
auapUbt ha.be, . eir&e Wirlamg, vereinsaaeacl tur die e~uelaen ucl dock
irgendwia zuaementu1elld. hinter ilmea•
~

••• ich.cpfand llich beachUtst, uUohoat von d.er Frohe:l.t ~ GUte der
lenaohea UDd tut verwlilmt von ihrer :t•ia•, mit Wortu Dic!at bedrollten

I>amkbarkeit. •• Hier lcama :I.ch vied.er llitphea, ••rd.en, e:l.D •ich
wandeln4e aeia. 60
ZViickblic_. -.t

~ej.u

letste·Zeit mit Lou,

~hlie11t

T~~

er dal&A aa 41• ob:l.aen

Zeilen uu

..
l

i·

at 4or gl'Oaaa.Rei11.wa.r du eiAe grOaM IU&i,Uit, .due.un du Feate,
du Stehad.e,. U'nbevelli.ch• aeill.DNSate clla Tiel.la. :l'liUaUa, da mer
Unezwarteta gqeld.lber ·• • • 6l ·
·
.

"ailte, Schu.rpndort~ TY.~·. 285/S/7.
61

•'

.

'

Rilke, Sclmarp!dorter 1'yebuch,· S. 2ff7.
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Von ea. anderen solohen Zuaamentreffen beriohtet er:

Ea wrde viel geapielt, und viel Schoaee. Besondere •in Beethoven llit
den Worteni "Ia questo toabo oscuro laacia mi riposar", war groaa un.d
einfach, und wnders.- stark i:laag heruch •1De "Sld..1ze zu em.
JliDgaten Gericht.,, hinter der alle eohweipa blieben. Wie achon Vllrden
die.Miidchen, ale sie iaer noch ia Schatten aeiner Worte inmitte des
vielen Lichtes saseen, silm.encl ait allen Li.Di.en ihrer weiaaen Gestalt,
vie Reflexe, die aus lliaeln auf eia dunkles Wasser fallen ••• 62

In den Stuaden, die dies• Zuaameueia folgtan tuhlte sick Rilke in so vollkomllen.em EiDk:lang mi t jen-., von ila trliher definierten. Bhythums . dee Hiatel."-

gru.ndes, dass er ihn faat

akueti~ch

erlebte:

Jetzt waren alle au:f' den du.Dkl.a Vorplats getreten, deaaen Mauerrand
weich uDd weiaa WI die :Dtacht sich echlang. Und pltStzl;i.ch - tluacht
llioll der Wind? - Stimen, leise, vachaead, nicht wie anfangencle, eiasetzende Stimmen, vie Stiman mitten in ein• Lied, daa 1-er iat wicl
daa nur denen, ·die ia Inaern sehr stille werdu,. aur eimal vernelUllbar
gegeben wird, und ich horei "Ehre sei Gott in der Robe •••" U:nd da
wuaete ich, dass gerade d.ieses wie Uber ~iele Stufen ste1gend.e Lied
ilaer iat und due ea uns bawaet vird, venn wir sinpn.de Profile
sehen vor Sternennechten. 63
A.a 5. Oktober aber reiste Rilke, vielleioht aus·Eattiiuachlmg iiber die

inzviachen bekarmt pvord.ene 1'erlobug von Paula Becker, die ila wab.racheialich von allea XUutlem izmerlicm a D&chaten pstallda hatte, pitstz-

lich von Worpewe4• ab. UDd wiecler var er in Berlin uad \Ulter c1a clirektea
Eilatluaa von.Lou. 11' komite aber Worpewede t.Uld ..ill UDbeaobwertea

LebeA dort

mcht vergeaaen UDd wUDachte aich vied.er zur\ick, wu Ullter ad.er• aua .d.er

tolgad.en, aa 21. Oktobe:r in Berlin geuchten, Tapbuoheillthl'IDC henorphta
Ich we:l.aa euch lawsche1u eiu St1- geht,
ud. Somi~a«a'b•n4 iat 1a veiaaea Saal.
Die Stille, die •
Stime ateht,
·vird welk mac1 fabl. Ioh atfohte llOCh •imal

••ine

eu.ch ~:rchea h~ren a eia rlageltet •.
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Beethoven spracb. ••• mir zittern noch di• Si.Jme,
al.lee Dlmkel in.llir rauacht noch nach·.
Wir waren Kinder, Lebenaanbegimla
wad saaaea aantt und mt geaenlct• Kim:Le:
Beethovea aprach •••
Wir wuchaen ·aus der Kindheit aeltsaa steil
in eine Reife, die mas reich Ullg8.b,
allea war groaa, daa Le'bu. war ein Teil,
ri.r waren breiter als du Grab
UDd heil, .fast lliltterlich war allea Ungaach Beethoven sprach.

. uJld

Ich bin alleiD. Du Haus ist laut und voll,

von einem Sonntag, cler Illich bliDdliJap hasat.
Doch zartlich ha* Jlich du Gef°Uhl erfaaat,
d.aaa dies die Stunde iat, in der ein Gut
ill weiaaa Saal Tor eurer J'reude singt.
du Bewueataeia, daaa der Abend klingt,

Um

schmiegt aich

\Ill

aeiae Schultera wie Daast,

und meinf! ib4e f'Uhl ich ~e ber~. 64
Diesea Gedicht wu.rd8 daml voa Rilke in eiaer leicht verSnderten Faaeung in

einea Brief an Paula Becker geaanclt. Die Xli4e?UJl&G wurden heaeichnend.erweise a Schlusa geaacht, wo Rilke 81.ch in. Gedanken

~

Worpawede 1'eraetst,

wul un mag sich !rage., aa welchee der svei., ilia befrel.Ul49ten Maclchea er
.

.

dachte, als er achrieba
Ioh bin &llein. Dae Baua iat laut uDd .!Sai,,
TOll einea Sozmtap, der Id.oh blillcUizap haaat •

. ·Ull4 claim. eine· DAN•, ill
.

m .obiga Funag nioht .enthalt·ene, Z.11• be:uugt a
.

.

l>och irgud.vo bin ich paiat1 .•••

65

Wollte er clait Paula Beckers Verlob\mg Jlit Otto
und.. andeu:tea, d.ae~
.Jcho~ daala u

Mocleraolm.J.n

e r , Rilke, in Wirkl1~hkeit _paeint aei, oder dachte er

eiDe Vvbincl\mg 111 t Clara Weethott? - Wir ~eaen ea Dicht. Dau

er. aber clieaea Gedi.cht, in dea er aeiu ·II8Acl4a "wie ·beri~"

64:auke, Worpawe4er 'l'apbuch,
65

.

Rilke, Werke ·III,
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:rr._ atellu..

s.
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32
Becker schickt•, verlei tet una, eh.er an eie su denken.

Ei.ne Woche apiiter s8l'ldte er Paula ein SD.deres langea Gedicht,

viederua an die sormtapbadlichu. Kuaikstunda in Worpneu

daa

anlmU.p~te, uDd

den·Wunscll ausdrU.cltte, daaa die Jl&lsik, dieSIUl als 0 r cl n er in
G• r

au

a c h e , auch

ora-c in Rilke•

L e b • a

4 er

bri.Dpa a{Sp s

•••
UDd ihr seicl nah a mein Gef'Uhl. Ich tauache
Iii.ch mcht. URCl diese Stund.e .ahaelt aehr
clen StUllden lli t d• weieaa Hintergrund.e.
Von TI.el• kli.Dgt die Stille • mich her.
Musild Musild Ordnerin. der ~rauache,
nia, WU sentreut ist in cler Abadatuada,
verrollte Perla. locke du auf Sohm.ire ••• 66

Auch

aJ&

Clara Weathoft schrieb · Rilke wi:ihrellcl jener Berliur Zei t.

Auch

il1r aandt• er• ·unter and.era ala l>ank ftir •in Geachak voa Weintraubea,

Gediohte. Seiae damalipn Geftihle tUr Clara aincl aber nicht klar veratUdlicll,
und vielleicht waste nicht eimal Rilke zu jeaer Zeit, welch• cler beiclea
Maclcha er Diiher at&Jld. Deahalb auas er auch in 89iner tJnaicherheit !mer wieder

bei cier Musil:, clie ilm. eng mit Worpaweu verband, Zutlucht 898l1Cht ubu, WU
au.ell ill. den swti aachaia, ia 'l'age'bu.cll "Im Muaikaaal" und " ErimltZUDC
Sizadi u-ICouert"

aa

au

beti tel ta, Geclichta zwa Awldrllck zu koaa acheilat·.

Wie claa Gedicht· Uber tie "Miaea eolemn:b", ..1,... clie Ver•• voa "Ia

Muailmaal., die eratamll.ich• l"ab•lkeit lilke1, die iew•PDC eiue KuibtUcke1
aufSWlelaa uad, iJl

n luaea, eiur

Wor.ta auagedriiokt, w eiaer eipzum JCoapoaitioa wen.

Xompoa~tiozi,

~- ~pf1Jacllmcen • 1D

66
lilke,

.

'

Werke III,

die eovohl clie !tme selber, ala auch die davoa
cliea• Pal.le eiae

s. 705.

IU.e~uag

von

~i~C' S~t
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U11d ld.Ddlicher Ruhe - athiilta
Mei.De ADg8t laua vie •in Kind n Ruh.
Eine Seb.Daueht etand auf in den Geiga.,
UAd eie
UDd als

trug UDtndlioh tief Begehrtes.
die Dicht, welche schweigen.,

waren

sie durch die Reihen des Kouertee,
und ich ftihlte1 iaer auf llich m.
ging

Und ich lehnte b der letzten Reihe,
Schweigen achu.f eich Stiaen, Schreie,
die es wie ein FlUchteDd.er erstieg,
und sie kam so sicher nachgegange,
und sie ging, solang die Geigen sanpa,

und. meia

unci

sie etand., sobalcl die letzte echwieg.

67

•••

In "Brimlerung an daa Sincling Kouert" VU.Ucht aich Rilke Muik herbei, nach
d.ea Aufwachen aws einea wirrea 'l'rawl. Dieaal acheillt er Iiit lfuik uer wr

den groasa Bhytbllua clea Hiatergnmd.ee zu aeinen, cl• er lauachtm atichte, ua

aich Uber aeiA kiiD:ttigea Lebc UD.d Schaffa klar zu werdeaa
Reich mir Mueik! Was bin ich aufgewacht?
Wer d.la auch aeiat, an clie ich &rad. gedacht,
reich llir Muaik! Spiel! Es ist lacht.

jeder vac~end.e Akko~ hat Raua,
ao groa1 l1l ~erc\a. rie ein grouv'Baua,
der a•it Jab.rhunderten schoa 1tngt Ulld. rauoht. Ich wei11 Di.cht, w• aeiD gan1e1 Le'bea laucht,
ich wei1• nicht, wer meiD gauea Leba apielt •.
'Ich slaub•, Tiele lfameD aillcl vertau1aht,
ic~ glaube, dua ich anclr• Dinge hi.alt
und andre Din&e 101 li•••• al1 ich meia.te.
Ich weie• mcht mehr genu, weahalb ich weiDte,
ad waa meia Lach• a., at weloha.bf -

Und

68

•••
.&Dtanp 1901

Terbrachte .Paula :Secker einip Zeit in ierliD un4 beaucht•

Rilke ~ecien Sozmtac. Auch Clara Weathoft war A ~eur Zeit abe:r µi BerliA,

67

.
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Rilke, Worpewe4er Tapbuch,
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Rilke; Worpnecler Taebuch,
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34
lmd. •1die Worpsweder Konetellatioa achien wiederhergestellt,

••i ea in kon-

flikthatt verqual.ter Fora oder nicht", wie aich Hana Egon Holtlluaen auadrtickt.

69

Bach Paulas Abreiae f aaate~ daml Rilke und Clara Weethoff da EntachlW11, eicl>.
zu. verheiraten, worauf aa 28. April die Trauung stattfand.

Von dieser Zeit an entternte eich Rilke allgeaein illller aehr von der
Kusikt um. sich ait dea, ihr gerade gegeniibergesetzten Kiluta der Malerei \llld
Bildhauerei zu beschiiftigen uDd sicll an ilmea n echul.en. Parallel dull p'b
er auach tur, sein pera<Snlichea Leben die Idee 4er Tollen BaraoDie mit der ila
• n&chatea stehenden Person
Ehe

••ill•

aur.

Seine Ehe aollte vor alleia ein.e KU.nailer-

wol'\Ulter er aich daa folgend.e Toratelltea

Ea handelt sich 1D der Ehe fur 11ein Get'Uhl nicht darta, durch HiederreisauDg_ \.Ud Umsturzung aller Greuen eiae raeche Qemeinaakei t zu
achaffen, vielaehr ist die gute Ehe die, in welcher jeder ciea and.eren
sua Wachter seiner Einaamkeit bestellt und. ibm dieaea grHaste Verirauen
beweist, daa er zu Yerleiha hat. EiD Mi t e i n a a d e r zweier
Musch& iat eiu Umoglichkeit und, vo es doch vorbanden acheint, eine
BeaohriDlamc, eine gepmaeitip Ubereink:n:Dft, welehe eiaea Teil oder
beide Teile ihrer Tollatea Freiheit \Uld latwicklung be~t. 70

a

12. Deseaber 1901 wurd.e dmm dea Ehepaar eine Tochter gebor•, aber achoa

1a Jahn 1902 echeiterte Rilke• Veraw:l'&, eiae clauemde Beiaat n enerlau.
uacl aeizae. 1ami.lie BUS

eipner Kraft

IU 8rhaltea, ~

Rilke uhi\

ieiaeleba. wiecler aut'.

69.

.

.

a&U El(>IL Bolthueen, Raiaer Ilaria Rilke, S•. 53.
70
.
'
.
Hau EIQJl ioltlmaa, Baiur Kari.a Rilke, &·. 53.

aein ~orherips

VIER'.l'ER TIIL
UlfrER

DD EIIPLUSS DER BILDBAUEREI UliD DER

~

Ia Frlihjahr 1902 befaaste aich Rilke ei.Dgehend ait den Werkea der

Worpsweder

iat

in

~er

Mackeuc, Moderaoim._ OYerbeck, am Ende ad Vogeler. Noell

den, aua diesen Studien reaultierenden Aufaitzen von lluaik die Rede.

aber Rilke

aprioht mm nicht aehr vca grosaen Rhytlums des Hintergrmulea

oder von d.er UJMmgeVandten. Xraf't Gottea, die er friiher a.us Kunatwerkeaheraus-

gehort hath. Ba iat mm hCSchatena noch· die Tonlmut, Ton cier h1a uad vied.er
1m Be8\1B auf ihren Einfluaa aut die Jlalerei die Rede iat 1

Ee giebt Klinstler, die, wenn aie Muaik horea, plotzlich einen Charakter,
eille Szene, eiu Sti.aun« 'begreifen, die ilmen lange unfaaabar acbiena

1111 Lied war

~tancle,

die weit.biD. zeratreuten Strahlen zu

-•ln• was

in der latllr enttern.t oder streng ptrenn.t nebeneina114erliegt, su vereinell und sie eaptanca voa ila, fut vollendet, vu ilmm su IOUtfa

umoglich achien. 70
Musik iat aw:h mcht melJ.r, 1a Simle dee Ploreuer Tagebuchea, in cler MaleNi

ezithalta., aond.em sieht u.

venchied.aen.~tellen

der Bet:racht\mgell ill·Viui-

apr\l.Ch clazua

Inda ult Muik, wad. clie Landaohaft, 1n cler er lebt, wirkt
auf' ilm. ••• Darum vichat aie ilm ao Uber all• ....
Mnna, da1'Wll hab~ seine P'orma, olnrohl 111 so atark 11114 wirklich

lau •

J1118ikalisch

aiU, doch etwaa t1ubpsohlo1aenea1 ala ob aie nooh weiter vachl•
wolltu., ua, wie jed.e ro:rm i». cl1r l\laik, endlich, an.ein• PwUcte
hCSohater Spanm1111, a'bzubrechg, aich au.t.W.tiaen, eia atn11e Leben a
begimla. Eben dieaee gleitende Wtaen c1er Mwlik iat es, welohea cler
Malerei n viclerapreohen soheizlt. UDCi cli1aer WiderepNOll iat auch da
ud 4ort iD .All ilules Bilclen e~chtbar • • • · 71
70
Rilke, Werke V,

s.

71Rilke,. Werb

s. ·114.

V,

55.

"

Ale daDn Rilke- ill selben Jabre den Auftrag erhielt, eine Monographie

Uber den croaaen f'ranzosiechen Bildhauer AU8'1St• Rodin su achreiben, wandte
er eich ao end&iil tig den bildaden ICUD.aten und. beaondera der Bildhauerei . zu,

dass sie in aeinem Denkea die Musik

gewisse~een

verdriiagta..

Hoch bevor Rilke Rodin persoDlich getrotfen hatte, schrieb er 4grossen Meister in ein• Brief unter and.er•&
••• Votre art eat tel.(je l'ai aenti clepuis longtempa) qu'il sait
donner du pain et de l'or aux peintres, aux poet••• aux aculpteuraa
l toua lee artistes, qui vont leur cheiD de dollleur ne d.4siraat
autre chose que ce rayon d'eternit4 qui est le but auprlae de la 'ri•
creante ••• lea jeunes geu (po,tea, peintres ••• ) .demand.ent ua
ex•ple, un coeur ardent~ dee aaiDa qui font de la grandeur. C'eat
vou qu'ila demazulent. 72

lJad ill Si?me dieaer Wort• sollte mm Rodin un.d seine IWnat auoh fUr Rilke aa
groaea Vorbild werden. Au:f' dieaee Vorbild aollte Rillm in d.en kownd.ea
Jabren 1-er vieder echaua, wenn er aicll in aei».• eipnea Schattc •

"Strahl

VOil Bwigkeit"

'bemUhte, Dicht un-.d, wi• aehr 1hll

jeD.en

di••• "ill dea Stein

gehen", wie er aich spiiter audrUckte, acha4en aollte.
lach seiner .lDklantt bei Rodin gab aich Rilb mm aber Yorerat .llit all•
~ter aeiner Aufgabe hill, den Bil~er ~ eein Schattea autietat

acl ao mii cier

Monogra~e

•iA Werk au ecUti.'ba. 4u Uber die 'bloeae.ICuut-

kl'iWc hi11a11a m eui.r· "~•chiung Uber ·di• ia Zeicha.
.

.

n ~aa·~

ioci.iU

vlebte

hriaer JCuutl~chattrt wrcle. 7'
Bea Schrei.'ben dieaer Mo~graphie b~rt•· ·Rilke mm nlcht
. geheure Schatfenakratt

DIU'

di• ua-

R~d.a.· UDd vera~te, sie. ~~ ·•• Vorbii4 au nehaa,

acmclem er lebie lich au.ch n einm eolchea Grade .in·Ro~ sialip~.•ill~
72
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Rilke, Bl'iefe 1902-1906, s.• 16.

aaDs E~~ Holthuaen, ~r Mari.a
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Ri!kl, s. 10.:
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claas sie fUr ilm

in

eineJI iilmlichen. Siime.A.uad.1'\ICk der Lebenakratt wrden,

wie es fr\iher die Muaik var. Unter dieaen UutiiDd.en fiel es ihll llicht achwer,
daa Grwideleaat von ;Rodins Kwust, DBalich die lliiche, zu definiera, mit der

der Meister von den herkomlichen

Be~ffen

von Poae, Gzuppe o4er

Kompo~tion

abgeknaen var. In Rodi.u Kunst gab es mm mar noch
UMiihlbar viele lebendige.Fl.achen, es gab nur Leben, uad ciaa Auadn.cbmittel, dae er sich gef'und81l hatte, ~ prade auf clieHa Leben n.
Nun hieas es a~iner UDd seiner FU.11• ll&chtig werclen. Rodin ertuate dae
Leben, du Uberall war, vohill·er aah. 74
Kehr noch, Rodin verschonte oder idealisierte in keiJler Weiae, son.elem ver.
.
auchte daa Leben in seiner gansen Wirklichkeit danuetellen, UDd daa hieaa,

da&s er auch das Leidende uncl du Hiaaliche DJite~besoc. U~ aolahe Wirklichkei t oftenbarte eich Rodin bei Sch:rittetellera wle Dante uad Baudelaire, die
·~

pleaa hatte, und die iha nab.e stamen.

" Baudelairea
Uber

E~luas,

.

.
deli aich auch Rilke &Qt die Dauer
nioht ent-

.

sieh• konnte, steht in der Monographiea
Um von Dante k8ll er zu Baudelaire •••• · Und in

di,aen Versa. gab ea

Stella, die herauatrata aus cier Schritt, die Dioht geachrieben,
sonUn pfomt achieUD, Worte uDd. Gru.ppu. voa Woria, die pachaolza waroa 1IL da heiaaell Bbden dee Dichtera, Zeila, die aich vie
Reliefa anftihlt•, UD.Cl Sonette, die wie SiWlen mit vezworrenea KapitUen die Laat eiua banpn Geda~kau tNCen• Er .tUhlte dmlkel, clue
dieae IC\mat, wo eie 'jlila aufhtsrte, an du. Anfang ein.er aDd.erea etieaa,
\UlCl dua sie aich Dach d.1eaer anderea paehllt hatt11 1r fUhlte in
Baudelaire eiaen,· der iha voraDgegangen war,· eineD, cier aich niabt.
voa den Geaichten hatte.beina laaaea wad. cllr uoh da Lei~ll'D. such-

te, in clenen. du Leben rrtJ••er war, gnuaaaer 1m.d. fthelour. 75
Pue Rilk8, der Vergleioher von K.Uuta.,
t&mg

TOD

e:lur· aalohea

A.nn.M))erung

der DicA-

an die Bil~rei beeiad:Nckt eeua maete·i1t vera~iladl.1~ - eb.Uo,
.

iua •• ilm. tuz:lm.erie, in Baudela1N1 a4 Ro~

74

..

.
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75 .

.

Werke V,

s.
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.
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38
ala Teil alles Wirklichen, eo uneingeech.raD.kt und unTerschont dargeatellt n
aehea. In jener unumschrankten Wirklichkeit eah Rilke aogar Ewigkeit - oder
weniptena jenea S t u. c k lwigkeit, mit der daa Darostellte a greaaen
Gaq

ewiger Dinge teilgeno•en hatte. 76

Verglichen mit Rilkea claaala echon ziemlich entwiokelter aehrsinDiger
iuaaagefahigkeit war dieae plutisohe A.uedru.ckaart aber trotz ihrer

G~aae

Weniger illtenaive·, da ~ ihres eigentlichen Wesena wegen

nanc UBd

jegliohe

clie

Zeitdillension..fehlte lmd eie eigeatlich rmr mit d• GesichtssimlllD.d d.ea Tast-

siml in Verbindung gebracht werden lmzm.te. Rilkea Inteneitat aah deeh&lb,
wohl UDbewsst, 11ehr in Rodina Slculpturen, als

eigentlic~

dar1n enthalten wai-.

rie aua den folgend.en Zeilen hel"t'orgeht:
Wen Rodin daa Bestreben hatte, die Luft so Dabe als moglich an die Oberfiache seiner DiDge heranzuiehen, so iat es·, als hiitte er bier den Stein
geradezu in ihr auf'geloat: d.er !armor acheiDt D.llr der feate,.fl'tlChtban
Kern zu aeill und aein letzter leisester Kontur schwiDgende Lutt. 77
Di~sea,

••i.D.ml frliheren Aufnehaen. entgegengeaetzte,

Seba muaete Rilke allaahlich ersohoptt haben,
ia JTlihjahr 1903 Pari.a, daa ila fut

•

aich .iJl ~i~ggio

ZV•

vo~

fut erzw.ungeae

er verli••• achlieaalich

Ulld

Wang an uurtrqlioh pweaen war, ·

erhoten. Ia jener ai.idlichen Lutt fend er aogleich vied.er

zu.seiDer alta, vielsirmig klingenda Au~ ~It, waa eiDe Stelle iiber.
.

eill Buch vo11 Jacobaen.

~ ·~ B~ef

'

.

an Frau Iaver

K'a~ple

.

.

cleutlich zeigt1

••• ein Buch cler Herrlicbkeiten uDd der Tiefen ••• ea·aoheillt alles
da%'in zu aein von des Lebene·allerleiseat111 Duftebis .sa dell vollea,
groeseii Geecluu.c.k seiur. schverata Prucbte. :Da iet .nichta • wu nicht .
verstanda, ertaaat, ertahren·-4·izt. clea BriJiuru sitteracl.ml lachklinpn erlwmt·worcla

76•
.
. Rilke, Werke V,

77

'

. Rilke, 'Werke
78

wa,

s.

wan.

78

181.

.
v, s. 198.

Briefe aa

eiJum

jungen Dichter, S. 15.
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Der Musik: kam Rilke aber noch nicht wiecler Diiher. Er sah ill 1hr t mehr
ala je zuvor, ei.ne Verauchung

BUii

"Auefliesscm.11 , rie. aua der _folgend.en Brief-

stelle henorgeht:
Seine (Rodins) ·Kunst war von al.lea Anfang an Verwirklichung (UD.Cl du

Gepnteil von Muaik, ·als welche die acheiDbarea Wirklichkeiten der
taglichen Welt Terwandelt und noch weiter entwirlclicht wercla. m leiohtea, gl.eitendaa Scheinen). Weshalb deDD auch dieaer Gegenaats der Kunet,
diesea llicht-Verdichten, diese Vereuchung zua Aueflieaaa. sovl.el Freunde und Hi>rer lm.d H<Srige hat, eoviel Unfreie und an Genusa lebl11ld.ene,
Dioht a~ sich eelbat heraua. ~steiprte uad von auaaen Entz\ickte ••• 79

.Dieee A.uffaeaungug nattirlich stark beeiDfluaat gewesen aeia von d• zum.eist
oberflachlichen Musiktreib.en d.er Jahrhundertwende, da 'ri.ele geistig Gebilde-

te jener Zeit feindlich geaimlt waren. Wir durten denn aus

den eher

negativen

Xusserunaen.' Rilkes nicht den Schluaa .ziehen, ·da8s er .mm a 1 1 e MUsik

ablehAte. Er
kritiacher

st~· der

ge~ber~

Tonlamat in jeur Pariser Zeit nur iinptlicher

uD4

weil seine allpmeille Vertaasung claale nicht clazu an-

getazi war, ilm Daiv gaieeeen cu laaaa, wie du noch ia Worpswecle atsglich geweaen war.
! .

Ia Nov•ber 1904 befuste aich Rilke, anlia1lich.aeines.Autenthaltea

·a Schweden. wied.er

*

mit .cler d.ioht•riisohen l.Wlaaie und gtitt aopr di•
..

'

dar1a ae5gliche. Vielaiuigait wied8r

&u:t,

indea ·.er v• M•x1 mi l.iaa Dauthende1

..

aacte:
.

,

Wea man die Reife eius Dichtera dara·erkezm.en dart, due in aeille
l>ichtwag Dicht ein 0.f'Ubl eiatritt, Dicht zebJl Get'Uhle, 10Ddem eine

gaue, m.t allen Simaen get'lUlJ.te, auf al.lea Sinun .Ptracae Welt-,
ao war M1x1··U~an Dauthddey .reit I ·achoz>.' dallal•, al•.:••~ trUheaten

Verse zu leaen warn. . SO

79

'.

·

· Rilke, Bri.fe 1817-1917. S·. 56.

80Rilkl, w1ra v. ·s. 666~
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Zu jen• Zeitpunkt konnte aber Rilke jene A.ussage, die er ill Werke
Dauthendeys so klar aah, noch nicht selber bewusst leiaten., da es ilD wabrscheinlich die auaseren Uut.ande seines Lebens nicht erlaubten. Denn was dau.ls achon begonnea, und bis zua Jahre 1910 fortdauern aollte, nB.mlioh di•

Zeit der A.uf'seichmmgerl des Malte Laur:Lds Brigge, kann nioht gu.t eine 11 aut
alleD. Sinnen getragene Welt" geJWmt werien, soJldera. vi.el aehr eiae Zeit,

die uter dem Zeichen eines·ewigen Getiihl.es stand - J.
Dieae

Aufzeic~

11

gs t.

aind. deshalb mehr ala eine fUr lilk:es Schaffen

notvendige Schulung aa Schwertn und Hiaalich.q, oder eine heilungYersprechende, bewusste Aussage der ~t• um ihrer ttberwinduDg willen, wie es m.anchl\al
in

der Sekund.8.rliteratUr heisat. Malte iat viellaehr

ei~ B9Da1l88

Spiegelbild

von Rilke& Seelenzust&Dden in jener Zeit, in welcher er sich vorgenomea hatte,
wie Rodin su a r b e i

~

• n , nichta ala n arbeiten, Ulld. doch wed.er imlel'-

lich noch luaaerlich daZ1l bereit war. Und. da llilke aein Schatten nicht von

aeiDem Leben trexm.en konnte, var ea illll gar nicht atiglich, 8Rd.erea zu schrei-

ba. l>wm in jene, voa :f'i.UDZ:lellc Schrierilkeiten belutett Zeit tielen
Aichi nv eeine

EDtlua~

aue Rodina Diaeta und.

dvn auch die ila aw uh•

Becker ad von V.lt

~-.

ur Tod aeius Vaten,

aon-

trqiaohen '!ode von Paula Mocleraolm-

Int von Kalotnuth. Bur wl!d.ge Reiaea ad. unlteechwerte

.Brlebni.1aa untebracha jene Pariser Zt:t.t, und.

••l~1t

Rilkes Inter•••• fU.r

die Werke Ton Cezanne WMl Va ~lh tl'Qg nicl&t viel d.alU bei, a•iu allgemeiu

Verfueag su verbe1aen. so war vielea, wu a Schreclcl.ich• in 4- Xalte
W2.d auoh in verschieclen• der soreiwmten uuea Gedichte eineJng,

tu.r Rilke

. i(igl.ich~ Wirklichkeit.. Er uh ciie ·~-. ~ten,. JcraDken Wl.4 1terbadu
'
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Menschen in Paris nicht, veil er mit der Absicht gegangen war, aie zu aehen
und ihr Leben zu stl.ldieren. Er sah sie, wail eie dort waren, wo er selber
viele Stunden seines tagl.ichen Lebens verbrachte - in den Straaaen, in den
Museen und Bibliotheken und in den billigen Easlokalen. Denn :finanziell

giDg

ee ill1I zu jener Zeit nicht besser ala ilmea, und wenn er sich als Dichter
nicht wei ter behaupten konnte' wenn er nicht arieiten ko:nnte, wUrden auch sei.Ae
Freunde, bei
mehr

v011

dell8l1

er biaher imer freundlioae Aufnahae getwadea hatte, immer

ihll Abatand nebaen. Warm er dazu noch krank .wUrde, k:<SDate er wirk-

lich einer jener unbesohreiblich J;liltlosen werden. Dua all daa &"Wlea i h •
gesohehen konnte, i h m, der aioh als der letzte Sproaa'einer alten ad.eligen
1·

Familie betraohtete, machte al.lea iioch vi.el echlimur.
Selbst Beethoven, von deasen Mieaa aolcmnis Rilke frUher ala von. der
"Erziehung zua Jubel" gesprochen hatte, bedeutete fUr ilm. jetst nur n.och vollk:omene Tragik, wie die f'olgacle Stelle awa da Malte zeigta
Der Mouleur, an dam ioh jeden Tag vorliberlcome, hat zwei .Maaken neben
seiner Ti.ire &18iJlbangt• Du Qeaicht der junge1L Ertriinkten, dae ma in
·der Morgue abnaba, weil ea achtsn war, wail ea l&chel te, veil es ao
tav.echend lachel'te, ala WUsate ea. Uacl daruzlt•r eeill riaaewa Gesicht.
Diesen harten Knotea aws feat zv.a181eqe1opnen Simln. Di••• unerbi ttliche Solbatverclichtulsg fortvihrencl auadallpten wollezMler Xuaik.
Daa Antlitz desaen, d• eizl Gott d.aa GehtJr versohloHcm. hat, damit ea
nine nlDp g&be, ·&Wiatr aeiun. Demit er Dicht beirrt vUrd.e cl\U'Oh ciU

1'rlibe.UDd HiDf'aJ.lip ur Ger&~. Er, iD U. ill.re naraeit u4 Dauer
wara dalait nur die tonloaen s~ Um Welt eintl'\ipn, lautloa, eiu
papumie, vartau Welt, UDfertig, Tor dtr lnchatflmg d.11 nape, 81

Ulld die Tragik dieaer.niuta Mws~ iet, clue aie mm in Mueikaiilen lliaei'

braucht wircl, daaa aie von "tOtutlichen
ait unt~htbarea Gehtsr" anphtsrt UD4
I
.
doch Dicht e • p

t

a·n g • n

wircl~
I

81

'

Rilke, Wern VI,

s. 779. .

!
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Deine Musik: daas sie hatte

\a die Welt sein dUrfen; nicht ua una.
Daaa aan dir ein Hamaerklavier erbaut hatte in der Theba1a ••• daml .

biitteat du ausgestrijat, Straaender, w:agehort; an das ill zurtickpbend,
was nur das ill ertriigt • • • Denn wer hol t dich jetzt aus den Ohren
zurlick, die liistern el.ad? wer treibt eie aua den Musiksiil.111, die Kauflichen mi t dem unf'Nchtbaren Gehor, ·dae hurt und niemals empfB.Dgt? •••
Wo aber, Herr, eill JUDgfrauJ.icher UD.beacblafenen Ohrs 18.ge bei deinea
Klang: er sttirbe an Seligkeit oder er tr\ip Unendliches a.us aad
befrw:htetes Hirn lliiaate bersten. an.lauter Geburt. 82

••in

Zwar gab es a.uoh w~nd.

der echwera Malta

Zeit vereiuelte klangliohe Br-

lebniaee,. die au! Rilke einea tiefen Eindruck •chta., olme von Tragilt ii'ber'5chattet zu sein. aezeichneDderweiae waren

ea aber

zuaeiat keine Pariser

Erlebniaae.
Die folgende

Begeb~eit

scheint ein 8'l:ter Beweie .dafiir zu sein, .daea

Rilke, trotz seiur allgeaein ausse.rat kr1 tischmi Hal iung der Musik gegen-

Uber, selbst w&hread der Malte ~eit unter den richtipn Vor._uaaetnnpn, wie.
sie ~ich ihll neifelloa in cler stidlich8n Luft von.Capri boten, olm.e Sch~ierickei ta,

~sael'JIU8en

iutinktiv, m aeinem frtiheren,. tiefU., unbeachwerten

nanprleben zurilck:fiD.deD. konn.tea

Au! der kleinen Piu1a endlich, unter dem Uhrtura, stand ein Hautan.
junpr Capresen i~ Verabreduq. .lua einem kleinen Wfeehaua, das,
rot verhangen, in die tiuterate Ecke eingetUgt war, kaa dun und.
wann du. unpduld.ige Auf~aaaeln ein.es Taaburiu. • • • Ein Schri tt in
Holsachuhell klappte die Hauser entlang, die Uhr ho'b an und acblug clu
letzte Viertel vor Mitternacht. Aber die ICirche war zu, 'Ifie seit J~
1elmta verachlosaen. Und w&a da, f~rnher. und.doch eigentUal.ich d11rchdringeAd., voa d.eA 011-,.~ ula,d.aua den Weingiirten herlib•rkluc,
du war kein christlichea Sinpn. Schwe:re Stimen, alter schwankender
napll·Toll, laJ2ReZOg81l, ohDe Anfang, nicht. ala aetsten aie plijtzlich ein, mars ala vUrd.e au Ohr UD.Tel'lmltet eingeachaltet in ein
~er dauemdes Tomunhal teni Stilmaen, vi• wieder he.raUphol t au
d• Gehtsr entlegeur Berggesiohters Stimm~, die von aelbat entatehea,
ala fiDP, aich Naohtwind in der Seale einea Ti•r••f. laact, achwere,
achwenkende Sti.-aen, Rufe - Rufreihea eber uralten B'aturtrwlkea-. ·
· hei:t, ciurapf, ubewaat,. mer ertr8&en
ala pwollt ·•·•• w~ .ea
.
'

'

82-.

'

-atlke•

'

'

wem n, s. -779/eo.

·l
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selts811 bedeutunpvoll Neujabrsmitternacht schl&gt, langsaa Schlag auf
Schlag legend: jeder ganz glatt, ganz a.usgebreitet, faltenlos, ala sollt•
er so aufbewahrt werden. 83
Ia Jahre 1910

•area die "Aufzeicbmmgen dea M.alte Lautds Brigge" ead-

lich vollenclet cd Rilke schrieb ia ein• Brief an Anton llppellDerg:

••• Nun kam>. eigentlich alles eat recht begirmen. Der anae Malte fangt
so tief iJll Elend an und reicht • _wenn ~au•• genau Dilllt, bis an die evip
Seligkeit; er iat ein Hers, das ei.De ganse Oktave greifts DMh: ila siDcl
mm naheza alle Lieder aoglich. 84
Zwar sollten Rilke noch vi.ele Jabre lag n·1 ch t

ualle Lieder" aoglich

sein, aber vorlaufig sollta ilm die nachisten Jahre wenigateu dim groseea
Rhythmue des·HiAtergruncies wieder Uher brinplllUli ilm aus der gepnetbilichen GebuJadeDheit des Dinggedichtee befreia.
~Rilke,

Briefe -1897 - 1917,

s.

160I l.

84Bana Egon Holtimsen, Raiiier·Mari.a Rilke,
1·

s.

101.

FfhiFTBR TEIL
DIE G~IGICEIT DER MUSII
Kurs_DaCh der Vollendu:Dg des "Mal.to Laurida Brigge" nallJ Rilke eiM
Einladung der Plinstin Marie von Thurn und Tana an U».d fuhr nach Duino, a

sie dort auf' ihrea Felaenschloas an der Adria su beauchen. AUf DuiD.o trat
Rilke den Schriftsteller

Ru.dolt .Xa8ener, Uber den •r in einer Briefetelle

vom 5. Mai 1910 beric}ltete: ·

ein

bisschen wie ein.e Priltung, u:nd fUr.mich wan nicht Zeit
zu beatehen; ich bin auf eine 88Df~, •Jllpathi.ch• .A.rt durchpfallen
bei dies• Examen, ich m.eine so in den Desonderen Fachern. Im. g:roaac
musate es· ja naturlich gl.~ichwohl stimea. Ich treue llich, ihn in
Paris zu. baben :rur ~le ~le~ Er ist etwaa Sicherea, Wahrea, ill Gru.nde Uberaus Ernstes. Man kaim jedes Wort an aeinea Zuhorea priitell, aber
man sweifel t deshalb auch :~ jed• eigenen Wort· • • • 85

Er ist
t

Sowohl Kassner, ala au.ch die l'il.-stiD von Thurn und '!'axis eollten ill

den t~lge:nd~
ta indirekt

Ja.brC einen betrachtlichen Bintluae

haben av.t Rilke ucl soll-

seiner end.lichen Dueinsbejah\lng W1d seiner

Wesentlic~es 1U

klangV"ollen orPh!achen Auaaage beitrageD.
· Der langa Zei t fast mar a c h a u e n d • · und voa der Bildhau.erei
.

.

ge~esene

UDd Malerei beeinfiusst

Dichter kmia aber.av.ch in ~t~n aeinea

orphische11 Ziel .naher. Ia Bezug lot seine. S~ellimg sum Daaein. bedeutete · zwar

lgypten vorerst el.ilea abaoluta Tiefpunkt, einen P\mlct,.der:
noch t~ef'er lag
.
~

'

ala die Maita ~lebmase. ·Dort eah
.

'

l
~

UDd Sterben vie
ill

den

a·P~a,aon4ern

Heu.tm.Ge~chten in

.hatte ~ Damal.1

war

85

.

'

er DbliCh nicht nur ele~a Dahineieohen
.

dea Tod selber, den Tod,

wi• er ilm aich

"ROmi.ache Sarkopbage" erat· 'Vo r-g •ate 11 t

ea "in lanpa id.ah verz·ehi'emG Gew8.lld.em
'.

Gerhart Mayer, Rilke

.

~

'••

Xaaeur '·

s.

11.

·.

.in lupaia

. !
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Aufgeiostea 86 , nun varen es die "verfaulten und verwU:rratentt 87Humien der
eiut fast gottha.ft grosaen Xonige, deren Verweaunc alle aenachliche Kl.mat,
aller Prunk ihrer Grabmaler nicht auf die Dauer verhuten koDDte. Dieae Kumien
JllU.8sten

Rilke endgtil. tig voa mar. a c h a

\1 •

n abgebracht bab• Ulld ihll da-

von Uberzeugt haba, due die swangsweiee Lebeuverewigung der ~ter nicht

..

der richtip Weg zur UberwiDdung des Tod.ea war. Zwar koate er dieec Erlel>niaeen noch nicht im Rabaen des apateren RUhaena dee Dueiu die Schrecken
.

.

nehaen, wie er es im Jahre 1922 in der Urfaasung des Souttea I, 7
eollte, aber er

fing doch

88

tun

schon in Xgypten rieder an, wie trilher, dem groasen

Rhythmus des Hintergrundes zu lauacheD und..erfWlr schoa dort, anlbalich
einer Fahrt auf' d• Nil, die Lebene k r a f t, die in seine ap&teren Werke

..

.

.

.

e!Dgehen sollte. Ober da8 Erlebnis jener Fahrt.b.erichtete·er iJI PrUhling 1912
~ter

ander•1

Da kann ich ihn mm 18.nger nicht verschweigen, den Mann, cler gegen den
rechten Band zu vorne auf unserer Barke sass. Ich meinte scblieaslich,
es vorzuftihlen, wenn sein Gesang bevorstanci, aber ich lamD mi.ch geirrt
haben. Er sang auf'eimal au!, in d.urchaws uztreplm&aeigen Abstb.d.en
mad keineswegs imer, werm. ~e Erachtsptung ua aioh gritf, ia Gepnteil,
ea geschah mehr ale ein Mal, due aein Lied alle tu.cbti1 tend oder
geradezu U'bermUtig, a'ber ea war auch darm ill Rechta •• puate auch dalm.
Ich weiss nicht, wie weit aioh 1lua die Verfaesunc UD1Jerer Mauachatt
mitteilte, das SUea war hillter ilma, er aah aelten zu:rttok und. ohD.e 1lm
beatimenden Einciruck. Wu au.f' ilm Einflua1 n ha.bu 1oh11a, war die
reine Bewegung, 41• in aeinea GefUhl mit der offeua J'en.e 11&aementrat
•• ·• .89
A.us

dieHr reinen :Bewegui&g heraua, au
86
~

~1Jm, werp I. s. 509.
.

Rilke, Werq II.

88

.

.

Rilke, Werg II,

89Rilke, Werke

s. 465.
.

.s.

.
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YI~ ·~· ~034.·

di••• Zuaaae:a.treften aeiDer meuch-

.
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·
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lichen Kraft mit der Kraft der Elemente erlclang seill Gesangi
.~. In iha lcam der Antrieb unaerea Fahrzeuges und die Gewalt deasen,
was WIS entgegenging,
foriwahrend zua Ausgleich, - von Zeit zu Zeit
.
· sammel te sich ein Uberacbuss: darm sang er. Das Schiff bew8.ltigte
den wid.erstand; er aber, der Zauberer, verwandelte Dae, was nicht zu
bewaltigen war, in eine Jolge langer schwebender Tone, die weder hierhin noch dorthin gehorten, und die jeder tt1r ~ich in Anapiuch Daba.
Wahrend seine Umgebung sich i.Jaer wieder mit dea greifbaren Nachsten
eiDJ.iess und es Uberwand, unterhielt seine Stiae clie Beziehung ZWI
Weiteeten, kniipfte UDS daran an, bis es UDS zog. 90

Dieaer Ruderer und eein, die Beziehung zua Weitesten ank:nilpfender, Gesang
wurdeA Rilke damals sogar zum Symbol tUr den Dichter und sein Werk:
Ich weiss nicht wie es geschah, aber pletzlich begritt ich in dieser
Erscheimmg die Lage des Dichters, seinen Platz und seine Wirlamg
innerhalb der ~eit, und daaa man ilia rubig alle Stellea atreitig ·
machen' dUrfte auaser dieser. Dort aber 11\isete man ihA dulden. 9I
Diese Gedanken waren schon weit entfernt von Rodine Bildhauerei und eeinem

une111iidlichen, ununterbrochenen Arbeitenwollen und - k<:5nnen.
ils Rilke dann im Herbst 1911 wieder nach Du.ino su.riioldcehrte, seigte
er auch eine erneuerte Zuneigung nr Tonlomst, was e.l.lerd:l.Dp dami t su tun
gehabt haben mag, daas du 'l'rieitiner· Quartet, welches ia :&"'reien auf der
Buzegt~rruae

Beethoven

ull.d Mosart epialte,

·ilm, vie damala cler Sbpr lllf

cier Nilbarke, "ans Weiteate" anachloaa.

Wiihrnd.

dee

t~lgenden

Wizitera, du Rilke iD D&&iAo ~erbracbte, hatte

er zwiam •in Erlebma, du ilm auf me:rkwilrdige Weise wieder pu IA die
'

Natw:- UU1Chlo1e. Dlll&la, eo aohrieb er epiiter.,

bat~e

.

er aiCh mimliCh 1m

Sohloaegarten in die schul.terhohe Gab•l\IDI eiDee atrauohartigen Baumea ge-

lelant wad war, so "vollig eiDgelaeaeo. iD die Naturtt, u.oh UJld ucb aut eiD.
90.

s.
Werke VI, .s.

Rilke, Werke VI,

91

'
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niegelcanntes Gettihl aufmerkaaa geworden, du war, ale ob aus dem Inneren des
Bauaea fast unaerkliche Schwingungen iD ihn Ubergingen. Den Sinn, ID.it d• er

diese Schwingungen a.ufnahll, kormte er zuerst nicht recht erkeJmen, sodasa er
sich schliesslich sagte, er mtisse auf die andere Seite der liatur geraten sein.

In dies• Zustand

sc~enen

aich all.e Gegenatiinde ihm_ entfernter und zugleich

irgendwie wahrer zu geben, und. er sah zu den DiDgen zuriick, "und ihrem, fUr
ilm abgeschlossenen Daaein lam ein kUhner s\isser Beigescbaack hinzu, ala

alles 111.t einer Spur. von der BlUte des
18.hl.ung

Abschie~ lfUrzig

ware

gemacht." Die Er- ·

schliesst dann damit, dass Rilke waste, daas dieaer ZU.Stand nicht
.

.

dauem wtirde, da.as er aber sein Aufhoren nicht filrchtete, da von iba, niilmlich
vie von Huaik, nur ein unendlich gesetaassiger Ausgang zu erwarteD.11 war, welcher dann au.ch
wurde UDd.

indea die

ein~rat,

Stell~

dell Dichter

~

eimlal beachwerlich

er aus ihr heraua trat. 92

Es ist bezeichnend, daas Rilke die fast umerklichen SchwiD8UJ'lpn, die
aus de Inneren des Bawaes auf ihn
.

Uber~hen

schienen mit der Muaik und ihrer

.

'

Geaetzmieeiglceit verglich, d.eDa iilmliche Vergleiche hatte er ja aohon frilher
anpatellt, wenn

imm~r

e:r vo11.einea Dine

defird.erbare, tiefe Art

erf'u1~

o~r

einea Geaohehni.a 8l1f nicht klar

wrd.e. leu iet nur,

~·

er jetst, vielleicht

swa e~temal ,· die MUsik wegCi ihrer Geeetzd.seilkei t herb1i1ieh~, eiu Id.ee,

die er bald 8.llCh in Kae.aera Buch "Die Moral clar Mwsik" wid. noch deutlicher ·
ausgeclrlickt, ill Werk von Fabre d.'Olivet

facleD·aollte~

.Aus .dieaer neu.en, iD der Diichaten Natur,

gewiea~· Geeetmiaseigkeit
92
.
Rilke, Wern VI,

erahnend•, VertuauD,. heraua

s.
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wie auch ill "Weiteaten"
en.tat~. iii

•1-
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und FebNar 1912 in Duino die erete und zweite und Teile der dritten, aechsten
und zehnten der Duineser Elegien. In ilmen versucht er nun daa Dasein in dieser

neu erfahrenen Geset£118.ssigkeit derzustellen, in ihnen find.en wir selbst Rilke•
neue Verbindung Jlit der Natur und ait d• "weitesten*' des Weltrawnea:
•••
· Ach, wen veraCigea
wir denn zu brauchen? Engel Dicht, Keuchen nicb.t,
und die findigen Tiere aerlcen es achon,
class wir nicht sebr verlasslich zu. Haus sind
in der gedeuteten welt. Es bleibt UD8 vielleicht
irgeild ein Baum an daa Abhang, class wir ilm. tiglich
Wiedersaher:t.J •••
0 und die ltacht, die lacht, we~ der Wind voller Weltraum
uns am. Angesicht zehrt.- , wa.bliebe sie D.icht, clie eraehnte,
sanft enttauchende, welche d• einselnen Hersen
m.Uhsaa bevorsteht. · ••• 93

Selbat der Tod wird nun in.dieser neuen, llllsikartigen Geaetlmliiasigkeit in8

Dasein .eiilbezogen:
Und daa Totaeill iat llltihaall

•••

I'

lachholn, du8·Dl811 allm8hl.1ch eia wemg
Ewigkeit spUrt. - Aber Lebendige machen ·
alle den Fehler, dasa sie.zu stark unterecheid.Q.
Engel (aagt 118Jl) wU~eten oft Dioht, ~b ai• unter
Leberlden gehn. oder Toten. Die ewige ~tr<Szmani .
reiaat d.Uroh beid.e Bereiche alle Alter
imer mi t aich Ul1d Uberttmt sie ill beida. 94
und.

volle~

Schlieselich wird auoh ·clia Musik
~

'1

·1
I
l

in dieaes neue
geaet"11Uleaige
Daaein hinein. .
.

.

'

.

n

geaiell t und zvar gewi1&1r.mas.11n ala di,1 hCSrbare UbtnriJldung 4e1 Tod.ea-

tcbllersea und dami.\ aymboliioh,ale. du. Geaet1 du Leben wacl !ocl.ia
Beg.riff

des

.

sro•••

D a a e i n e verbindete
Iet die· Sage umsonat, ~· eiDat in d.9r Kl.age ua·~a
erat~ Mueik diirre Eratammg durchdrUCJ
.

waiende
93
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dass erst im erschrockenen Raum, dea ein beinah g(Sttlicher JtingU.ng
plotzlich fUr immer enttrat, das Leere in jene
·
Schw~ geriet, die UD8 jetzt hinreisst und trostet und hilft. 95

Dt.trch das Buch "Die Moral der Muaik11 , daa Rilke

im selben Jahre

zu-

sanaen mi t der Fiirstin von Thurn Ulld Taxis laa, wrde er von ICaasner nooh

weiter in dieser Richtung der wirklichen und symbolischen muaikaliechen

Ge-

setzmaasigkeit beeinfluest. In diesem Buch ist fiir ~sner Mu.sik 11 doch zu..
96
letzt niQhts anderea als Seill, als Existeu tief unten11 , und auch bei ihm
sieht deshalb der Musiker

uDd c1er

KUDstler ill allgem.einea. Leben mid Tod

"inetnander" uAd setzt Dicht "eigenaimd.g swischen beide die Entecheidung
und Wahl 11 • <ii &er die D i n

·g

e in dies• Sein sBgt Kassaer aodarm:

Die Dinge werden nicht m.ehr jedes aeinen.eigenen Weg gehen, aobald
sie dir zu Symbolen geworden sind. Syabole sind stets· rhythm.sch verbunden und in rhythm.i.scher Bewegung.
Der Bhytbmus entsteht von selbst, wenn du den ein&elnen Dingea. die
Eitelkeit, die ~einuzag, das Geatern und Morge riimaat. Er ist da, ohu
daas die einzelnen das spUren, was sie acheinbar.verlieren. Nur ill
Rhythmua sind die Dinge gegenwartig. Symbole sind gegenwartig, die
Dinge_fliehen.
.
Das Symbol stellt das ei.nzelne Ding im Sein, in seiner Ruhe dar, und
wenn du dieses Sein in.ein Werclen und diese grosae Ruhe in :Sew98'J.Dg
umsetzeet, so sind dieses Wercien und dieae Bewegung Bhythmus. Hier ~d
der Raum zur Zeit, hier in clieser U~ertragenen Welt. 98
In. dieser eyaboliachen,
1011 ea mm "keiD J'rlther oder
. rhythm.i.scha Welt·
.
'

Spiter11 ,. kein "Recht oder Unrecht 11 geben,

hat ei.A

Ding

senau.ao viel Recht

95 .

"demi~

Bhythmwl ad·als .Symbol

wie u~~_.,, ·99 ·Allee Bh~·eche:iat -

' ..

.. Rilke, Werke I, S ~ .688.
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"wed.er

g\lt

eines.

nooh boae, und darull sind Bedeutung und Erscheimmg ia Bhytbmua

• •• Der

An:fang

und des Ende aind ill Rhythns verlm.U.pft und f'liesaen

ewig i.Deinander, und dieser Flues 1st Dasein. 11

100

~

Uber den Klinstler, der dieser Geeetzm&ssigkeit vUrclig iat, eagt Kassner:
Wenn du so weit geko11111en bist, daSs du die Muaik der Di:oge horst,
in deinen helleten Augenblicken iet dir alles Erecheinende nur noch
mehr Maeke des Einen.
Dann ftihlst dll dich eins mit den Dingen, a.us deuelben Stoff. Dann
gestal test du. dich selbst, ind.em du. die Dinge gestal teat., und dam geetal teat du die Din8e, ind• du dich selbst geatalteat •.IM.und der
Balm. und der Fisch UDd daa Lamm und der LC:Swe sin<\ alle aua daaelben
Material. Ihr seid Syabole.
Vor hundert Jahren hat man geaagt: das iet PantheiSDlUS. Heute soll
es uns :fiir die Anschauung des X\.inStlera gel ten. 101
Fi.tr

Rilke von besonde"91 !Jlteresee zu jener Zeit 11USste aber daa sein, waa

Kusner Uber die Bedeutung der Mu.sik fiir die anderen IClinste aagte, denn

Ahnliches hatte auch er imaer wieder ge~t, bevor er sich ao :unbeclingt ea
die bildend.en K'tinste .angeschlosaen hatte:

Die Musik i~t syabolischer ale jede ~ere Kunst, weil in ihr Fon
\Uld Inhalt, Bedeutung und Zeicheu. eich dec]Qtn, ja ei~ und daasell>•
sµid :von Anbeginn an, .uncl alle Kilnate, kalm man. saga, strebu. .sv
Muail:, ind.em die aymbolisch werdell. 102
·
Aus ~e1er.beaon4era Stellung der Muik he~ ~t.dazm.

d...· 11u1c.r eeine

besondere Bedwtung·zu.1
., Daa Muaiker wie dtm Priester

eigne~

daa e 1.ll • ErlebDia, beid.e lel)en

ihr Leben ill eigentlicha Simle an ~n ·Greuen des DaaeiDI, unA dort. an den ..

Greuu clea DaaeiU

~.t.die

.Ordnung, wie ich

.~hOD

sqte, Wiecltrpburt." l0'.5

·s. 65.
.
der Muailc, S. 69.
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·
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·
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·tieitere Erlautenmgen zu. dies• Pri.Jlzip der syaboliach mwdkalischen
Gesetzmassigkeit, zusSJmD.en m.it vielen Beispielen der A.nwendung in der Geechich-

te der alten Volker des Ostens, f'and Rilke bald auch wahrend aeines Aufenthaltes in Spanien beia Lesen der werke von Fabre d'Olivet. Schon im. Nov-ber berichtete er der F\irstin darilber in eina Brief:
~as

er (Fabre d'Olivet) von der Musik sagt, ihrer Rolle· bei den alten

Volkern, mag auch 1m. Recht sein, - dasa du Stume in der Musik, .wie

soll ich sagen, ihre mathema.tische RUckseite, das durcluuls lebensordnende Element z. B. noch im alten chinesiachen Reiche war, wo der rur
d.as ganze Kaisertua angenommene Gru.ndto:n (dam Fa entsprechend) die
Grossheit eines obersten Gesetzea hatte, so sehr, dass du Rohr, das
d.iesen Ton erzeugte, ala Masaeinb.eit, seine Fasaungsmen,e als Rauaeinheit usw. ausgegeben wurde und 11on Berrschaft su Herrsch&tt in Geltung
blieb. 'Musik war jed.enfalls in allen 8.1.tea Reichea etwae namezaloa Verantwortliches ••• 104
Dieaea Stumme in der Musik, diee•s im alten China ma Geaet& cewordene und

I
l

!

mathematisch bestimlllbare Masa, beeincintckte mm

~llce

so stark, daas ea

!

1
I

vermochte, seine Haltwlg der Tonla.mst gegenilber zu anclern. Zwar J18t1 er die
ersten Schritte in dieser Richtung achon unter daa Einfluaa· der Konzerte in
Du1no und beim .Leeen von ICaasnera . Buch getan babe,· Zeugnia davon fin.den wir

aber erst an der :t'olgend.en Stelle aua

a.. Brief

an die FUretiDa

••• hier ist die Stelle, wo unchea zu erfahren ware ••• due dieee
vwhaftige, ja.dieae.einzige Vertuhrwlg, die M\laik iet, (nichta
ver-tUhri cioch sonat im. Grunde) mar. ao erlaubt seiii dart, due 1ie
zur Ge1~tZ11ii.ssigkeit verfilhre, sua Geaets aelb1t. Denn in ihZ' allein
tritt der unerhi:Srte Fall ein, due du Gesets, du doch aonat imer
befiehlt, :t'lehen~lich wird, offen, unendlich \mller be4Urttig. Hinter
clieaea Vo~wand von Teman niihert aioh·daa All, auf der einen Seit• aind
vir, auf der andern, durch nichta von uns abptrermt, ala durch ein
biaachen terUh:rt,e·L~t, autgeregt durch um, eitte~.tie !le'il'ID&' der
Sterne. 105 .
104.
. .
.
. .
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Wahrend Rilke. unter d• Einfluss der

bilden~en

ICtinste-gestanden hatte, hatte

er, besonders im Hinblick auf seine eigene Kunst, nur daa negativ Verftihrerische der Musik gesehen. Deshalb war die Anerkenmmg der Tatsache, class Musik
Verf'tihrerin z um ·G e s e t z eein konnte, nun ein grosser Fortschritt
UDd zugleich eine Antw,ort auf verechiedene Fragen, die.sich 'Rilke vor seiner

der Musik: auf

Pariser Zeit Uber den Einfluss

das

Leben und auf die anderen

KU.nste gestellt hatte.
In .Fabre d'Olivete ~uch, aus 0.-. die von Rilke erwiilm.ten Stellen
stammen und d.as den Titel 0 LA MUSIQUE - Expliquee come science et come art
et consid4ree dans sea rapports analogiques avec lea

myst~res

religieux,la

m.ythologie ancienne & l'histoire de la terre" triigt, mwas Rilke auch die folgenden Gedanken Uber die wechselseitigen Beziehung zwischen der Musik, der

Poesie und der Malerei gefunden haben:
••• la poesie ~t la ausique se pdtent un secours mutuel et a'embelliesent
reoiproquement; car la poeeie determ.iAe ae que la llWSique a de trop
vague, et la musique etend ce que la poeeie a de trop restreint. En. sorte
que U on peut les imaginer l 'une et 1 •autre comu deux lli.nistres de la
penaee, dont.le premier, transportant les id.8ea du ciel l la terre, :Par-.
ti~ulariae ce qui eat·universel, et dont le aeoon.d, 1ea.4levant de la
terre au oiel univeraaliae ce que la po'aie a de particulieri tandis que
la peinture, f'ixant 1' imqina:tion que l' uae et l 'aut" ag.l tent en seu
co~trB.ire, arrlte l'lae eur. le p0int qu'elle veut of:tri1• l ea ·contempl.;.
tion. 106·

Dieae Mtsglichkeit dtr Beziehung machc d.tr Poeeie UAd dU' MuSik, in der die
.

.

beicla KU.nste eich. gegeneeitig verachonern und bereichem und in der die eine
XUnet. der andern daa gibt,

was 1hr noch mazigelt,

mag

aehr wohl ·eizl Gnnd fiir

Rilkee Bepistenmg gewesen seiJl, mit der er eich etwa eiD. Jw· apiiter in den·
.

'

Briefv~hsel.mit·~r

106
rabre

PiwstinMagU. von Battil,liberg atur1te, beeoriurs.da

d'Ol~vet·, La. Muaigue, ·S.
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ihr erster Brief, der den ganzen :Sriefwecheel einleitete, ibm warmen Dank fUr
daa ausspr•ch, was er mit seiner Dichtung ihrer Musik geschenkt hatte. Zwar
nabm sie in jenem Brief ..aezug auf die Geechichten vom lieben Gott, aber da.a
schlos~

nattirlich die Moglicbkeit einer allgemeinen gegenseitigen Bereiohel'llDg

ihrer ICUn.ste nicht a.us.
Abschliessend sei zu Fabre d'Olivets Buch noch erwahnt, dass darin
·auch von Orpheus die Rede ist und daes es sehr wohl moglich ist, daas Rilke

sich auch an d'Olivets Darstellung dieaer Gestalt erinnerte,ala er apater
seine Sonette schrieb, das WISO 11ehr, ale Rilke von der FUratin von Thurn und
Taxis in einem Brief vom 15. Juli 1921 wieder an d'Olivet erinnert wurde, ob-

wohl das mar im Zusammenhang mit ein• andera Buch geschah. Bach d'Olivet

war namJ.ich Orph8\ls in Agypten in die verachwiegensten G9heilm.iaae d.er musikalisc~en.Gesetze

, und dalli.t aller Gesetze, eingeweiht wordea, l.Uld Wl1rd.e daDn

spater in Griechenland sum hiSchsten Propheten. Es gelang ila.dort in der Folge
au.ch, swanzig feindliche Stame, die aich sowohl durch ihre Religion, als auch

durch

~

zivilen Geaetse unterechieden, in eiD• einzigen ICult zu. vereinigen.

Dazu wrde er zum Sch()pfer jener grosaen griechiechen Mythologie,· die noch
.

'

.

'

iaer, wie d'Olivet sagte, zuaaaen mit seinen Ubrigen aapnhaften Errunpnachaften, nach ' ' Jahrhunderten 'bei uns ihren EiDfluaa gelten machen. Aber auch

am'· die alte griechische Mueik hatte Orphnis eillc Einfl\&11~ ~er die su
seiner Zei t exietiereAden venschiedezia Touyetae
nach d.·1 Olivet 1u einem
. .
'

einzige~

System

107
Fabre

'

zusai.:aenec~oe1. l0'7

d'Oli~et, x.,. Musique, s. ·79/ao.
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Bald na.ch dem Bericht Uber Fabre d'Olivets Buch schrieb Rilke der FUrstin
in einem. anderen Brief Uber ein ibla nahegega:ngenes Musikerlebnis:

Jeden Sonntag gehe ich in die ltleine mozarabische Kirche ein Salve
anhoren, das wohl an die tswsend Jahre alt ist; 1m Lauf der Zeiten
zwiechendurch geriet es in Vergessenheit, aber da sangen es die Engel,
wie es heisst, bis die Leute, erschrocken und bescb.amt, wieder die
Tradition fortsetzten. • •• ich wtird es gern von den Engeln ht;ren,
aber auch so, es geht mir nah,·wie alle ganz alte Musik, es atCSast wie
der 'if ind· in die 'iiel t hinein, .ganz als bliese es so filr sich, au.ch wenn
wir nicht da waren. Und das ist doch wolil Musik. 108
Spater aus Paris auf dieaen Aufenthalt in Spanien zurliclcblickend,

schrieb Rilke in sein• ersten Brief an

Magda

von

Hatt~erg:

• • • #as aind Sie doch, wenn Sie schon reisten, im ·vorigen Winter nich~
plotzlich durch SUdspanien gekommen, wie hatt ich Sie empfangen, aein
Herz hiitte Ihnen Triumphtor ua Triumphtor.gebaut, Sie batten eie nur
f ortvahrend einziehen sehen Ihre Musik, denn zur .Anklmft wire ea· erst
ganz innerst in mir gekomen, wo ich selbst noch nie war.
Denken Sie, jener Winter verging mir in einer kleinen spanischen Stadt,
••• es war ohne Gleichen· ••• Nun hatte ich schon die Jahi-e vorher oft
vor den grossesten Eindrticken frem.d.er Lander gestanden, plotzlich in
Ronda (jenem stidspanischen Ort) wurde mire klar, daas mein Sehe iiberladen sei, ••• ach da sass ic:P, lUld war wie aa Ende.•µter Augen, ala
mtisete man jetzt 'blind werden WI die eingeno•enen Bilder herua, oder,
wenn schon Geschehen UDd Daaein unerachCipflich sind, klinftig durch einen
~ 'anderen Sinn die.Welt ~pfangen1 Musik, Mu.aik1 du war ea gewesen. 109

In der Fortaetzung ZU.. obigen Abechnitt finclen wir danD eiJlea der U11ei12&9-

schrankteaten Bekenntnisse Rilkes zur Tonlainst:
'

'

Eirmal spielte jemand in dem Jdeinen B&tel, ich sah ilm nicht, ich sass
im· Nebenzimm.er und eapfand wie j,.n jenea wunderbare Element (ich lceime
es kaua, auch war es immer zu at~k fUr mich) die Welt gel<iater Ubergeht, und · es .gab mir e~ UbertUll t•s, ·raat rAuhtloaes GlUok, sie von dort
hereinzuftihlen · • • • 110 . ·
·

ioe:Aus:

. .

'

Clara Magr, Rainer Maria lillce Wld die Muaik,
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Noch vor dea eben erwahnten Brietwecheel mit

Magda

von Hattingberg

schrieb aber Rilke 1m Frilhjahr 1913 nach seiner Rilckkehr aus Spanien in
Paris das folgende Gedicht:
Bestiirz mich, Mueik, mit ~hythlaischem Zlirnen!
Hoher Vorwurf, dicht vor dem Her~en erhoben, ·
das nioht so wogend empfand, das sich schonte.
Mein Herz: da: sieh deine Herrlichlceit. Bast du fast immer GenUge,
minder zu schwingen? Aber die Wolbungen warten,
die obersten, daes du sie f"tillst mi t orgelndem .And.rang.
Was ersehnst du der fremden Geliebten verhaltenes Antlitz? Hat deine Sehnsucht nicht Atea, aus der Posaune des Engels,
der das Weltgericht anbricht, tonende Sttirlle zu. stoseen:
oh, so i s t sie auch nicht, nirgenda, wird nioht· geboren,
die du verdorrend entbehrst • • • 111
Dieses Gedicht richtig zu interpretieren ist nicht einf'ach. Wahrscheinlich

ist es aber als ein Selbstvorwrt Rilkes zu. verstehen, ala ein Vorwrt in
einer schwierigen Lage, sowohl was sein LebeA ala

~h

was seia Schatfen

all-

betrat. Nach der ao tief •pfundenen apanischen L$Jldachatt, u.ch der be-

glUckenden Wiederannaher\Ulg an die

Musi~,

betand er sich·mm vied.er in der

Stad•, wo er den "Mal.te" erlitta hatte, iD cler Stadt, wo er die Verptliohtung
ZU

arbeiteD Tielleicht starker •pfancl, ala irgendwo and.era und

zweiflmag Uber

sei~.menachliche

WO

die Ve~

Einsamkeit, beeond.era. wenn eie mit eium

T.ietpunkt iD seinea Schaf.fen zu.eamen.fiel, ihD fast erdrUckte. Dass er aioh

aber in einar

aolc~ea

Lap an die Mueik wandte, daaa er ao1uaapzl

WUna¢ht~,

due ihZ' Zom i.iber ilm h.Uliftbr&che, um ilm aus ·aein• Elencl her&Uasureiasen,
lwm. mar mit.da tieferen VerhaltDia, daa er aowohl nr Ge1etmbai1k9it der
Musil: ia allgeaeillen, &la

auch sur Tonlmut ill b~aonderen pwou.eza hatte,.

erkliirt werden.
111 .

'
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In der Zeit vor dem Briefwecheel mit Magda von Hattingberg war denn
Rilke, wie schon oben angedeutet, tatsachlioh an einem Tiefpunkt seines Le-

bena arigelangt. Er litt, nach Simenauer, an l'ngsten und wabnsinnsartigen
VerzerTungen seines BewusataeiDa 112 und mogl.icherweiee soga.r schon an der
chronischen Leukiimie, an der er spiter sterben sollte. 113 Ob er in diesem

Zustand aus Marcel Prousts .Buch "Du. c&te de chess Swann", das er ill Jahre
1913 als einer der ereten las und weiterempfahl, die Hoffnung schopfte, dass
er sich an der M\lsik: wieder aufrichten korme, wissen wir Dioht. Wir dtirfen

aber aus verschiedenen seiner Ausserungen schlieasen., dasa Rilke vom Teil
des Buches, aus dem die folgenden Abschnitte stamen, besonders beeindrllckt

war und dass dieaes Buch deshalb nicht Unwesentliches zu seiner endlichen
.

.

Bereitschaft fiir den Briefwechsel und die

Begegnung

mit Magda von Hattine-

berg befgetragen ha.tte.
In "IAl c8te de chez Swann" geschieht es denn, dasa Swann, die Haupt-

person des Buches, anlaaslioh eines Gesellsohaftsabends ein Muaikerlebnis
.

.

.

hatte, du, ins Engliache Ubersetzt,.Un.ter

~dertm

wie

.
tolgt·b~schrieben

rird:

••• suddenly enraptured, he had tried to collect, to treasure in his
memory the phrase or.harmony - he knew not which - that had ju,t been.
played, and had opened and expanded his. soul, just aa the fragrance
of certain roses, wafted upon the moist air of .eve~, has the power
of· dilating o\ir nostrils. Perhaps it was oWing to his own ignorance
of music that he had been able to receive so confused an i.Jlpression,
one of those that.~e, notwithstanding, ~ur only· purely musical impreeaions, lW ted in their exte~t, entirely original., and irred.uci ble
into .·any other kind. . • • • Presumably the note,s whi.ch ..,. hear at such

112

.
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moments tend to spread out before our eyes, over surfaces greater or
smaller according to their pitch and voluae; to trace arabesque designs,
to give us the sensation of breath or tenuity, stability_or caprice ••••
And so, hardly had the delicious sensation, which Swann had experie·DCed,
died away, before his memory had furnished him with an immediate transcript, ••• when the sa1te impression suddenly returned, it was no longer
uncapturable. He waa able to picture to himself its extent, its symmetrical arrangement, its notation, the strength of its expression; he had
before hi.DJ. that definite object which w~ no longer pure music, but rather
design, architecture, thought, and which allowed the actual music to be
recalled. 114
So erinnert, hatte nun diese Melodie einige Monate lang eine gewisse verjtingende Wirku.Dg auf Swann und versprach so'gar, ihn a.us seiner damaligen
Lethargie herauszureissen. ill.m8hlich verblasste aber die Musik in seinem
Gedachtnis, und da er wed.er ihren Namen,noch den Nam.mihres Komponisten
kannte, hatte er keine Moglichkeit, sie wieder zu find.en.
Ale er dieser M\18ik dann aber plotzlich zufal.lig wieder begegAete,
hatte.sie noch eine viel starkere Wirku.rlg auf ihn ala dae erete Mal und

an-

derte ihn fast vollkommen:
l

I.

••• the little phrase, as soon aa it struck his ear, had the power to
liberate in him the room that wu needed to contain itJ the proportiou
of Swann'e soul were altered.... those parts of Swazm.'1 soul ill which
the little phraae bad obliterated all care tor.material illtereeta •••
were iett ltare by it, blank pages on which he wu at liberty to' inacribe

the Da1le ot Odette. ••• 115
Schon beim. eraten Boren der Mueilc hatte Swum aie iD ein• pwiaee Simle
1

aynbthetiach

autpnoa~,.

ala

~r

sie aich .risuell ala eine Art zeiohnerische

l

.Interpretation voretellt•. lun, beia Wiederh<5ren,·wirkte aie aut ihD beiDahe
wie eiD starker D\lf'ta

watching SWann's face.while he liateneci to the phra••• oDe would have
said that he~~ iDhaliDc an anaesthetic which.allowed hia to b~eathe
114
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more deeply. And the pleasure which the music gave him ••• was in fact
closely akin ••• to the pleasure which he would have derived from experimenting with perfumes, from entering into contract with a world for
which we men were not created, which appears to lack form because our
eyes cannot perceive it, to lack significance because it escapes our
intelligence, to which we may attain by way of one sense only. Deep repose, mysterious refreshment for Swann, whose eyes, although delicate
interpreters of painting, whose mind, although an acute observer of
manners, must bear for ever the indelible imprint .of barrenness of his
life, - to feel himself transformed into a creature foreign to humanity,
blinded, deprived of his logical faculty, ••• conscious of the world
through his two es.rs alone. 116
Hier hatte also ein Musikerlebnis Swann eine 8hnliche Sensation gebracht, wie
es das Experimentieren mit Partuaen getan hiitte; hier war es iha, als )ISre er

in eine Welt vereetzt worden,

die keine Form zu haben schien, weil sie nicht

mit den Augen, sondern nur mit den Ohren aufgenommen werden lconnte. Dazu

hatte diese Musik in ihm Raum gemacht fiir.die Liebe zu seiner Freund.in Odette,
und ·diese Liebe viedel"Ull inspirierte.. ihn und liese ihn allm8hlich wieder sich

selber werden:
For Swann was finding in thi?p once more, since he had fallen in .love,
the charm t~t he had found when, in his adolescence, he had fancied himself an artist ••• He could feel reawakening.in himself the inspi:ratione of his boyhood., which had been dissipated am.ozig the fri-volities of
his later life, but they all bore, now, the reflection, the stamp ot a
particular being1 and during the long hours which he now found a subtle
pleasure in spending at home, alone with his convalescent spirit, he became, gradually himself. again, but hiuelf in thraldom to another. 117

l16~el
117

~el
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s.
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SECHSTER TEIL
BENVENUTA

Am Anfang des Jahres 1914 muss Rilkes allgemeine Verfassung so schlimlll

gewesen sein, class er sich verzweifelt nach irgend einem Wechsel in seinea
Leben sehnte. Er ftihlte sich krank und oft iusserst niedergedrUck:t und

ware

eogar bereit gewesen, seine Ebe durch eine Scheidung aufzulosen, b.S.tte er es

irgendwie gekonnt. Mit seiner Arbeit, besonders mit seinen

El~gien,

ging

es

zudem nicht richtig weiter, erstens wahrscheinlich nicht, weil ihm in Paris
die richtigen ausseren Voraussetzungen fehlten, wa sie in dea Sinne f'ortzu-

setzen in dem er sie begonnen batte, niimlich im AnSchluss an die Natur und

an das 11 Weiteste", und zweitens nicht, weil er vermutlich, auf den freundlichen .Ansporn in den Briefen der Flirstin von Thurn und Taxis hin, ·diese
Arbeit erzwingen wollte.
.

.

Dann aber erreichte ihn der folgende· Brief:
Wien, aa 22. l. 1914
Lieber Freund,
es ist alles vielleicht recht t<:Sricht, was ich da scb.reibe uncl sehr
amaseend, schon die .Anrede, da ich wohl Ihr Freund bin (wezm auch obne
Ihr Wollen und Wiesen) aber Sie Dicht meiner, ·un.d dann auch das neite,
d8as ich Ihnen sagen muss t ich habe bis jetzt nie geWUucht, auoh nur .
f~ eine Weile ein anderer Mensch zu sein, bis vor pns lmrz•, ala die
Geechichten vom lieben Gott. in meine Hand.a amen, cia dachte ich, ea ware
doch schon fiir eille gang ku.rze Spazme Zeit Ellen ICey geweaen zu ·sein,
damit Sie wti.ssten, d.aaa ich aie so lieb habe, die. Gotteapachichten, wie
"Diemand vorher". Aber iagen kam1 an auch scheinbar Ttsrlchtes und.so
werden Sie vielleicht Dioht ~ber lachen. Ich mtschte·Ihnen so gern
noch as.gen, wieri.el warmer ·Dank zu Ihnen lcomen will und wieviel Sie
meiner Mwsik gesohenkt haben. Sie bat lange.iJl ihren vier Wand.en gelebt
und will mm in die Welt reieea WI vielleicht unter den viela, VieleD
Menachen eind oder dea anderen ein Licht zu brinpn ~d: eine waru gute

60
Stunde. Auf ihrem. ersten grosseren Flug in die Welt ist sie aber so viel
hellen guten Augen und verstehenden Herzen begegnet, dass sie Uberreich
an unverhoffter Freude den guten Geistern danken will, die ihr den weg
finden halfen. Und so darf ich wohl auch Ihnen gllter Geist danken; recht
aus voller Seele konnen es ja \forte nicht tun. Vielleicht, wenn mir das
Leben wohl will und JBich Sie irgendwo und wann in der Welt finden lasat,
vermag es Beethovens Wort· oder ein gens grosses unseres Sebastian Bach.
Demi Sie haben Musik: lieb.
Ich driicke Ihnen die Hand!
Magda von Hattingberg
118
Dieser Brief war der Anfang ei.nes BriefwechSels zwisohen Rilke UDd

Magda

von

HattiDgberg (spater von Rilke Benvenuta ~t), der nur mehr als einen
Monat dauerte, der aber, besonders von Rilke, mit solch eNptiver Kraft und
solcher Wahrhaf'tigkeit unterhalten wurde, class er ihn selber du "Vermachtnis"
seines "ganzen bisherigen und kiinftigen DaseiDs" nannte.
Daaa aich Rilke mit solcher Inteneitit in diesen Brietwechael attirzte,

ist wohl nur so zu erlclaren, daas er jenen ersten Brief .BeDVenutas als eine
W\IDderbare Versprechung zur Erf"Ullung aller seiner sehnlichsten WUnsche jener

·Zei t autfaaste·. In seinem personlichen Leben ha:tte .er sich namlich aei t einiger Zeit wieder zutie:tst nach einem Menschen gesehnt, an den er sich hatte

anschlieesen lcCSnnen und durch den auch er aus seiner Lethargie hatte herauagerisaen werden kCSzm.en, wie es Swazm 4u:roh Odette.geschah. Und da kem· nun
.

'

eine solche Geetalt. und war dazu noch Musilcerin, gerad.e su jener Zeit, ala

Rilke vielleicht in der Musik nooh die .einZige Moglichkeit ftlr eine Inapiration zwa Schaffen sah. Dazu schien jene Dame,

die

einen mCSglicherweise

adeligen lamen trug; eine lebenstrohe, origj.nelle und auoh wame Person zu

sea, Und., was w~hl etwaa vom wichtigsten war, sie setzte sioh mit 1hln
l~

Rilke, Brietwechsel mit
.
'

..

~DV•n\lta,.

s.

'

16.

in Ver-
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bindung, um ihm zu d a n k e n, und zwar fUr seine Geschichten vom lieben
Gott. Dieser Dank musste ihn besonders tief berUhrt haben, da e r

in der

letzten Zeit meistens· der Dankende geweaen war, und die Erwabmirut der Geschichten vom lieben Gott musete ihn in Gedanken zurUckversetzt haben in
jene ausaerst produktive und verhaltnismaseig unbeschwerte Zeit seines Lebens,
in

welcher sie entstanden waren. Ware es wohl mogl.ich, so mueste er sich,

vielleicht auch an Swann denkend, gefragt haben, dass diese Musikerin und
ihre Musik ihm jene

j~ndliche

Begeisterung ftir sein Leben und sein Schaffen

wieder erwecken konnten, und ware es vielleicht sogar moglich, daes sich sein.e
Dichtkunst und Benvenutas Tonkunst gegenseitig bereichern konnten, wie sie ·

es angetont hatte, und wie es auch mch Fabre d'Olivet inoglich sein.'mueste?
All dieee Gedanken mussten Ri,4ke beschaftigt haben und mussten ihn dazu bewogen haben, Benvenutas Brief umgehend mit einem eigenen, ill selben
Wal'men

heit~r

Ton geschriebenen, zu beantworten. Es tonte sogar etwaa wie Humor aua

seinen Zeilen, ale er u.nter anderem schrieba

'

'

••• d.a soil ich nwi das Gute Ihres Brj.efes an d;ie ht>chst ungewiss gewordene Adresse jenes jungen Menschen nach rUckwuts weitergeben, der
vor recht vielen UDd recht merkwUrdigen Jahren vom lieben Gott gefabelt
hat? Offen gestanden, was hat er es nl'Sthig, ioh· gt;nne es 1hm Dicht
sehr, mir scheint, ala ob er recht leichten Bersena, dalaala, dieae Xonturen seines Gemti.ths koloriert hatte, Sie geben ihm viel mehr, ala zu
· verantworten 1st. Ach, ich kam1 Ihnen eigentlich gar nichts sagen von
ihm., vielleicht geben Sie 1hm auch, was er verdients das hab ich in
jedem F8ll vor ihm voraua, wie Sie ihn sonat auch verweilulen mi:Sgen, dass
er Ihre Musik:.nie h(;ren wird, daas. i ch ~ie hi:Sren· werd~, ja dal hoff
ich. ••• 119

Rilke erzahl.te Be~!enuta in jens Brief· darm noch
ll9iu_lke, Briefwecheel mit·Benvenuta,

..

s.

VOil

17 •

den schon vorher er- . ·
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wahnten Musikerlebnissen in Spanien und sagte auch, dass er nun wieder vollig
ohne Mueik und in viel .innerer Mtihsal lebte, weil die Uberftille des fast
scbmerzhaf't Geschauten irgendwie bewaltigt werden sollte. Schliesslich dr\ickteer noch einm.al seine_Hoffnung aus, dass er ihre Musik.eines Tages wirk-

lich horen di.irfe: .
••• aber Ihre. Musik ist wie irgend eine einm.al kommende Jahreszeit vor
m.ir, kehrt sie sich nicht spater gegen mich Uber da oder dort, so karm
. es geschehen, ich stel~e ~ch ihr in den .Weg, wie ~ nach Sizilien
geht, um den Fri.ihling zu haben, der einen ill Norden warten und zagen
lasst. 120

Dieser recht lange, weil daa Briefpapier ausgegangen war, auf Arbeitspapier
geschriebene Brief, ist charakteristiach ftir alle noch folgenclen Briefe Rilkes.

Er fuhr fort, au.f Arbeitspapier zu schreiben,

da

er einlaal so angefangen hatte

und da er sich vielleicht such irgendwie bewusst war, daisa was er schrieb,
~igentlich auc~

ungeheJmtlt
.

lich

"'tierk" genarmt werd.en

ko~te.

Die

Wort~

sollten wei terhin

aus ihm herausstroaen, der Tonder Briefe sollte·zumeiat
vertrau.

warm und

gelegentlich SO~ hei ter sein, UDd die riahrhaftigkei t, Iiit der

er sein Leben darzuatel~en·versuohte,· iollte bi~ zum Ende dee Brietweohaela

·. fortdauern.
Von mm an f'olgte ein Brief deal andern und Rilke

~d

Bezwenuta kamen

sich 'bald ..sehr Dabe, beaonclera da sie in ihren Leben u:a.d

EaptiD~weiaen

iiberraschad viel GemeinsU.1 entdeckt1J;l. Auch Benvermta,

•o atellte aich

bald heraus,

hatte niiml:Lch personliohe Schwierigkeiten UDd· war

jeden Lichtst~ahl, der ihr aus Riikea Bri·eteza, entppnkaa.

dankbar ftir·

Auch Benvenu.ta

liebte aber Orte in I~alien~w~e Flo~nz und.den G~da..~,.womit aie.~tUr120 '
.
.
.
.
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.lich einmal mehr schone al te· grlebnisse in Rilke heraufbeschworte, war es
doch damals in Arco, nahe dem Ga.rdasee gewesen, als er im Jahre 1897, UbervaJ.tigt von der oberitalienischen Luft und Landsche.ft, die achon frUher
zitierten Zeilen schrieb: "Die gauze Sprache 1st verbrauoht· •••• "•
So lieaa Benvenuta Rilke sowohl an seinen eigenen ·achonen Erinnenmgen
als auch an ihren verlockenden

Plan~n

fiir die Zulmnft langsaa geneseA. Und

noch immer war er, selbst 111 den Zuk:unftsplanen,nicht nur der dea\itig
Empfangende, wie das bei Lou i.Daer der F8.ll gewesen war, aondern der zugleieh
Gebende und.Nehllend.e. Benveimta war ja aogar WUr da.nkbar, daes sie aich
endlich mit jeraand.ea auf ihre Art Uber die Musik aussprechen kormte, vie
aua der folgenden Briefstelle hervorgeht:
Vor Jahren einmal, habe ich, noch als ein halbee Kind, ... Uber dae
weeen der Musik sprechen wollen; wohl in d.em dunklen liunaoh, den
Heranvaohsende haben, sich mitzuteilen; - da lachte man und sagte
trostend: "du. bist ein kleines Uberspanntee ·Ding" - und ich schamte
mich so sebr - fUr die Anderen. Und geaproclten habe ich dartiber
ni~ mehr mit ilmen. Aber jetzt lcommen Si~l 121

Bald wurde dieeer Briefwechsel aber noch mehr als mar ein personliohes
Sich-Niiherkoaen und ein gegenaei tigea Sich-Wieder-Aufrichten, bald wrde ·

er zum

e~gentlichen

We r k , an welchea nun die zwei .xtinatler, der 8.l.tere

und ertahrenere Dichter und die

jilnge~e,

noeh fast kindl1oh 1uversichtliche

Musikerin gemeinsam arbeiteten und sich gegenaeitig zu immer. Schijnerem. und
~ht~rem

anapornten. Rilke ftihlte sich im

Lauf~

diesea Schattens .sogar

mehrere Mal.e wie neugeboren µ.nd f"Uhrte dieaen Brief,echsel·

~t

e;Lner fast

.

.

.religiCSsen

I~brwist,

wie aus den

~olgenden

Stellen herausgehta

.. ~er· sind Sie denn, ;Liebe Freundin·, dieaer Garten f'Urchtet sich· vor. der. ·
Sonne, das komm.t weil •'.t' so aufpgrabu und wageworfen iat und jet~t ..

121
.
.
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garnicht wie ein Garten aussieht, sich wieder in lauter tierden eingelassen hat, in lauter Vorbereitung, in rechte winterverhaltnisse, in
ein Vor-werden unter harter harsoher hasslicher Oberflache -, gar nicht,
dass er Sie empfangen dUrfte, Strahlende, und den Gott oder Haibgott,
der mit Ihnen ist und zur 'illirk:ung drangt -: stellen Sie sich vor, Orpheus ware mit seiner unendliohen Leyer dem Herrn in die Schopfung gekommen, eh noch die Berge ganz Berge waren und das Wasser ganz Wasser; so mein ich, ich mtisste auch erst meine paar. Felsen zum Dastehn br~ngen
und meinen Fluss in Gang, und meinen zehn Bauaen sollte jeder erst ansehen, dass es Baume sind -: dann mag der.begeisterte Sturm. und die g0ttliche Stille damit ein Weiteres thun, Unbegreifliches, und sie bewegen
und hinreissen. 122
Aus diesen Zeilen geht hervor, dass Rilke, obwohl er sioh duroh den

Briefwechsel. , durch dieses gemeinsame Werk,

~ie

neugeboren fUhlte, doch· nooh

nicht fUr eine eigentliche Begegmmg mit Benvenuta und ihrer Musik bereit
war.·Der Grund daftir war wohl, da.ss er sich von dieser Begegnung Uberaue viel
versprach, dass er hoffte, dass Benvenuta und ihre Musik das fUr ilm tun

konnten, was d' Olivets Orpheus ftir Grieohenland getan hatte, al_s er mi t seiner
tiefen iausikalischen G$setzmassigkeit jenem.Lande

Ordnung.un~

gUnstige Vor-

aussetzungen ftir se~ Kunstschaff~ ·gebraoht hatte. Rilke selber. brauchia denn

auch das Wort "ordnen° an einer anderen Stelle desselben Briefes:
Ihre Musik soll te (so lass iOb ·mi oh zu t.rawaen gehen) nioht nur die
Innenwei.t mir·neu ordnen, sondern auch mit le.Utu nnen iuaseren Beziehungen zusamm.enlianPn·-, ••• 12'
Und noch bess~r ksm se~ tiefe Sehnsucht nae~ einer solche~ Ordnung zum

l

drwlk,. wenn

j

~eit immer gefUhl~ hatte~ dass s~in Herz,

I·

·chen Einfluss sich grosser

er im nachsten Brief Benvenuta ges·tand,
.

·~d

fahiger
.

.

"wo

Aus-

~s er. ~chon sei t .s~iller .

es irgend durch me~chli,

t~te,

zugleich
auoh.immer die wun.

.derlichste Eirisc~~·erfuhr
in seiner .eigentlioli~ten,
hOclisten,
eeeligsten
.
..
"
.
: 122· ,·

._ Rilke, .t3riefwechsel mi t.

Benve~uta,.

~ 2'Ri1ke., .Bnefwechsel ~-t Benv,nuta,

s.·

31.

S. 32.

'

65
Verwendung" 124 , class er nun aber ho~fte, dass durch die Musik sein Leben
endlich mit seinem Schaffen in Einklang gebracht werden konnte:
Me;n Gott, die Musik; Sie konnen sich denken, ~ss es Momenta gab,
wo ich auf sie hoffte -, immer wieder mir vorstellend; dass es doch
unter den Machten der Erde e i n e geben mtisse, die mich an al.lea
Menschliche anschlosse ohne mich darin zu ersticken, eine, die mir
das Herz unbeschreiblich zur BlUthe brachte und dann.als geschUtzter gewahrender Raum herum ansttinde, damit es imstande sei, die wirkliche Frucht anzuaetzen, die es nie getragen hat. 125
Magda, ihrerseits, unterstlitzte Rilke in seiner Hoffnung auf den ordnenden
Einfluss der Musik vollstandig, und wo immer ihm spater.in seinen Briefen
wieder tiefe Zweifel an sich selber und an der Moglichkeit einer solchen
Rettung kamen, vermochte sie sie mit ihrer lfarmen, fast kindlichen Zuver- ·
sicht zu zerstreuen. Auch sie, so erzahlte sie zum Beispiel,. sei von der
Musik immer wieder aus allem Schweren in ihrem· Leben herausgehoben worden:

j

Sehen Sie mein Bruder, es ist unsagbar viel Schmerz und Leid in meinem.
Leben gewesen und auch jetzt kommen so viel Bitternisse und Dunkelhei ten in meine Tage. Aber die grosse Freudigkeit, die Sie in mir
empfinden, die hab ich ala unveranderliches Gut in m.ir, trotz allem; sie
schlagt immer wieder die Augen auf und sagt mir, dass sie nicht sterben
wird, so lange ich lebe. Aber diese Freude ist es, vor der Si~ noch
Furcht haben mein Bruder - Musik ist sie, aber nicht allein jene, die
sich in Tonen kundgibt, sondern sie ist wie jener gute Geist einer unbekannten, himmlischen Glite, die in tausend Schwingungen und leisen At~
zUgen der Natur unser Ohr und unsere Seale erftillt, gerade dann und gerade in jenen Momenten, in denen wir ihrer am Meisten bedUrfen - .12

l
I

Erstaunlicherweise kam aber Benvenuta gerade mit den letzten Zeilen Uber

I
I
I

nes Erlebensvermogen, besonders im Bezug auf das Erlebnis mit jenem Baum in

die Schwingungen und leisen AtemzUge der Natur auch so nahe an Rilkes eige-

Duino, dass Rilke sich m.it diesem Abschnitt zutiefst
124
125
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126

·s. 35.
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musste. Er beantwortete denn auch solche

Ste~len

und solch grosse Zuversicht

.von Seiten Magdas mit fast unglaubiga Staunen, wollte zu Gott beten, class

er ihn Magda wirklich lieben lasse, wollte ihr a 1 1 e s sagen und gab ihr
27
schliesslich, da sie rili:- ihn d i e Gekommene war, den Na.men "Benvenuta"!Rilke und Benvenuta gingen schliesslich mit ihrem Briefwechsel sogar
so weit, dass sie ihre Beziehung, noch bevor sie sich je getroffen hatten, so
idealisierten, d.ass sie sie gewissermassen Uber das blosse Erdendasein hinaushoben. Bei Benvenuta kam das zum Beispiel

i~

den.folgenden Zeilen zum.Aus-

druck: ·
.

.

Haben wir einander nicht .schon gekannt, auf einem. andern Stern. Im
Himmel? Noch ehe wir als Menschen zur Erde kamen? 128
Und Rilke sprach von unendlichem Leben im Geiste, indem er an Benvenu.ta sozusagen gleichzeitig schrieb:

Meine Schwester, welche Reinhei ten, welche Heiligkei ten, welche Sttirae
zu Dir in meiner Seele. Denn das ist es, in Dir bekommen meine Gedanken
ihre Reinheit und ke~n unreiner kann sein, weil er nioht sein kann in
Dir. Jenes Leben im Geiste, nach dem ich alle diese UDSSglichen Jahre
ringe (verstehst Du im Geiste, der so ungeheuer Geist ist, dass er alles
in sich hinZureiseen vermag und nicats ausachlieast) jenes Unendliche
Leben iDl Geiste in Dir wird mire w~, ioh seh hU!ein wie in die unschul~gste Landschatt. 129
Trotzd~

zweifelte

Ril~e

aber im.er wieder daran, dass er aioh Benvenuta

wirklich klar, in seiner wahrsten Ar1;.gezeigt hatte. In den vielen Briet-

I.
I

_eeiten, die noch folgten sohrieb er immer wieder auf eindrlickl.ichste Weise
von seilien_}!ngaten, cli,e bis in sei.De Kindheit zurilckgingen, v~n tieten Kon. flikten ~ ·se~ Leben und .seiner Arbeit, von sein~r· geacheiterten Ehe ~~.

127
RJ.lke, Briet'weohsel

m.it Benvenuta,

s. 54.

128
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Clara~

von seiner

~chulung

am Hasslichen und all den Leiden

b~im

Schreiben

des "Malteu, von der noch vor einem Jahr in Betracht gezogenen Moglicbkeit

einer psychoanalytischen Behandlung und vor allem von seinen Zweifeln daran,
dass

ihm

auf die Dauer wirklich von irgend einer Seite noch Hilfe zukommen

konnte.

Schliesslich aber entschloss sich Rilke, auf Benvenutas wiederholtes,
zuversichtliches Zusprechen hin·, doch, nach Berlin zu fahren

WI

sie dort zu

treffen, und in jener Stadt verbrachten sie dann in den ersten Tagen nach
seineaa Eintreffen viele feierliche, von Musik vertiefte, gemeinsame Stunden.
Schon allzubald aber wurde Rilke von Benvenuta in den Wirbel ihres musikalis~hen

und gesellschaftliohen Lebens hineingezogen und lernte dabei ihren

Lehrer, den berilhmten Pianisten Ferruocio Busoni, kennen, mit dem ·ar sich bald
bef~undete

und dessen Beethoven Konzert ihm groseen Eindru.ck machte. Aber

auch ftir Busonis Buch "~sthetik der ToD.lmnst 11 interessierte sich Rilke, und.
. .

.

fand es, nachdem er es gelesen hatte, wunderbar,
darin Gedanken fand, ,die gewissermassen

130

wahrscheinlich, veil er

me Fortsetzung seiner

eipnen

frUheren Betrachtungen l.Uld Ertahrunpn waren. ID jenem Buehe fancl er aber au.ch
ein neuea Kunstgeset1 im Werden und .•r mag sehr wohl.spiiter; al" er aelber im

"Ur-Geriluech" ein neues Geset1 fUr aein eigenee Sohaffen formulierte, an eini- ·

ge von Busonie Ideen zur\ickgedacht haben. Busoni war naml.ich der Auffaasung,
daaa es die Aufgabe eines schopferischen KUnstlera·sei, Geeetse zu mac hen
und nioht, sohon gemaohte .zu befolgen, und die Art'· au:f welche · daa . geschehen
sollte, wird in der e~ischen Obersetzung des Bw;hes wie
folgt beschrieben~
.
'

~ 30~lke und ~envenuta,,

,

Ein .Buch des ,Dankes,

s.- 59.

68

1he true creator strives, in reality; after p e r f e c t i o n
only. And through bringing this into harmony with h i s o w n
individuality, a new law arises without premeditation. 131

Ei.n Gesetz dieser Art, de.a aus dem Streben na.ch Vollkommenheit i.m. Einklang
mit des K'unstlers eigener Individualitat entstehen konnte, musste Rilke sehr·

verstandlich erschienen sein, strebte er.selber doch schon damals 1l$Ch solchen Gesetzen. Nach dem Lesen von d'Oliveta Darstellungen jener antiken
mathematischen Gesetze

~tir

Musik musste es Rilke auch fasziniert haben, von

Busonis Verauohen mit sogenannten Halbtonen und Dritteltonen zu lesen, und
zu vernehmen, class ein Amerikaner die Produktion von wiesenschaf'tlich perfekter Musik erfunden hatte,indem er elektrischen Strom in eine beatimmte und
mathematisch exakte Zahl von Schwi.ngu.ngen wnsetzen gelernt hatte. All diese
Gesetzmaasigkeit sollte aber dem el_.llen Zweck dienen, n8mlich,die Muaik wieder
zu ihrem primitiven, naturliohen Wesen zuri.ickzuleitens
- Let us take thought, how music may be restored to its primitive,
natural essence; let us free it from architectonic, acoustic and
esthetic dogmas; 'let it be pure invention and sentiaent, in harmonies,
in forms, in tone-colors ••• ; let it follow the line of the rainbow
and vie with the clouds in breaking sunbeamaJ let Music be naught else
than Nature mirrored by and reflected from the human breaat1 for it
is sounding air and floats above and beyond the airs within Man himself as universally 8Jld absolutely as ui Creation entires tor it can
gather together and disperse without losin, in intensity. 1'2
Diesea primitive Wesen der Mu.silc wiederwa hatte Rilke sohon vor vielen Jahren

erkaDnt und hatte es clamals, in den MargiDalien zu. Nietzache,d.en gro1aen
Rhytbmus des Hintergrundes genannt.

Durch aolche Begegnunpn mit ihm verwandt• Denken, durch.Konserte, deren

~'1Fel'l'W)oio Busoni, Sketch of A New Esthetic of Musto, s. 22.
·l~.

Ferru.ccio Busoni, Sketch of A New

.

Esthe~ic

of Music,

s. 54.
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Schonheit er bereitwillig empfing und durch die vielen, mit Benvenuta im
Freien verbrachten Stunden wurde nun Rilke sehr schnell von seinea Pariser
·Niedergedrticktsein befreit. Er erholte sich sowohl geistig wie auch korperlioh und war in jener Zeit, wie Benvenuta sagte, froh und heiter und ..mitten
im

Leben, ohne Angst,

.

in ~iner

weisen Gelassenheit. 0

133

Bald aber wurde von Berlin Abschied genomaen, und mit der Reise nach
Paris, die Rilke und Benvenuta gemeinsaa antraten, fing eioh ihr gegen-

eeitiges Verbaltnis, und damit au.ch Rilkes Verfaeaung, an, entschieden zu
andern. Beim Zwischenhalt in M"linchen war Benvenuta so mit ihrer Schwester
beschiftigt,. dass sie fUr Rilke kaum Zeit hatte,· und in Innsbruck liess sie
Rilke, der aehr unter dem Fohnwetter litt, allein in der Stadt

z~ck,

um.

in einem·anderen Ort eine Freund.in aufzusuchen. 134 Das alles ~chien ihr

selber selbstverstandlich, mag aber Rilke sehr wohl an jene Begebenheit in
Ruasland erinnert.haben, ala Lou einfach von ihm

w~gfuhr WI Verwandt~

zu be-

suchen.
Die nun folgende Zeit in Paris sollte ttir Rilke eine merkwtirdige Miachung
von schonen, stillen Stunden mit Benvenuta und von, ihn tut abschrecken-

dem, sesellschaftlichem und musikalischem Getue werden. Die. Atmosphire der
'

Pa.riser KonzerteB.8.le hatte Rilke echon in fr\iheren Jahren abgeatoeeen, und

war vielleicht,
'

'

.

wie schon an anderer Stelle erwahnt wu.rde, einer der Gri.inde

f'ur aeine ablehnende ·H8.J.tung der Tonlamst gegenUber w&hrend der "Malte'' Zeit.

Auch jetst, ale Bueoni sein Abonnementkomsert ill Palaia des Pltes gab,

1,,

'

. Rilke und Benvenuti. Ein Buch des Dankes,

l34Rilke

.\Uld

Benvenuta·,

Ein Buch des

Daufa.

'

s.

S.·

war

76•

94/95.
j
'
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es nicht besser und Rilke aoll

ganz

besti.irzt gewesen sein, dass Busoni in

einem solchen ''Zirkus 0 spielen soll te. Zu all diesem Konzertgetriebe hinzu

kam noch, dass Rilke und Benvenuta,keineswegs allein waren in der Menge. ·Frau
Busoni sass in der Nahe und neben Benvenuta sass Joseph, ihr bester Mitschtiler. Dass Rilke dann nach dem Konzert Benvenuta eine f'riihere Bekannte,
Marthe, vorstellte, die Benvenuta zwar liebenewtirdig begrlisste, mit der sie
sich aber, weil sie ein sogenanntes "gefallenes Madchen" war,nicht wirklich
. abfinden konnte,

trug

auch nicht dazu bei. den Abend zu versch<:snern. Wie

ander~

musste sich doch.Rilke jene Gemeinschaft im Geiste mit Benvenuta vorgestellt
.

.

haben, wieviel mehr muaste er sich doch noch vor ihrem Treffen vom Einfluss
der Musik auf ihn

und

seine Kunst erhofft gehabt haben. Aber mit

al~

den

ge-

sellschaftlichen Ablenkungen wurde eine tiefe ktinstlerieche Gemeinsamkeit den
beiden immer schwieriger gemacht.·Trotzdem· gab es aber noch Stunden,in_denen
.Rilke Benvenuta vorlas und in denen sie 1hm. fast anda.chtig lauschte, und trotz-

dem gab es sogenannte Horstunden, von denen Benvenuta wie :f'olgt berichtets
.·. Ich spiele nun jeden Nachmittag oder Abend ein kleines Programm fill'
Rilke. Mit welchem Verstandnia, mit welcher Freude er alles aufnimmt!
:Betrachte :I.ch, w~end des Spielens aufsohauend, aein Ge1ioht, dann
ist es voll ·angespanntester Aufmerkaamkeit, wenn er ein Stuck zua
erstenmal htirt. •••
Ist es aber eine ibm sohon bekannte Melodie, dann ltist sich die
Spannwig, die ilm beherrscht, dann soheint er auszurl.lhen. Manchmal iai;
mir, als ware er, vCSllig in nang und Harmonie vereu.nlcen, die lauschende Weltseele selb~t, und so stark iat der Einfluas seiner einzigartigen
Personliohkeit, dass der ganze Raum Mueik auszustrahlen soheint.
Nie kommen.einem so viele neue und improvisatorische Einfiille, als
wenn er .zuhc;rt. Sagt er spater dann etwas "Dar.f ich die Stelle vor der
Fermate noch eimal horen7".ciann war es bestimmt eine neue Wendung,
ein Akzent, der ihDi aufgefallen ist Un~ den ich allein ilm verdanke. l3S
Aber.all.mahlich gab es

~wischen

l3SRilke und Benvenuta,.

Rilke und

~envenuta

Meinu.Dgsverachiedenheiten

Ein Buch des Dankes, s•. 133/'4.
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Uber gewisse Arten von Mµsik und auch darilber, dass Rilke nicht arbeitete.
Und nun war es an Benvenuta, zu zweifeln. Ihre grosse Zuversicht, an der keiner
von Rilkes Briefen hatte rtitteln

ko~n,

schwand schnell dahin und sie wurde

bald ungeduldig:
••• die gewohnte Abgeschiedenheit hat er vergessen, wir unternehmen fast
alles gemeinsam, er kann es sich gar nicht mehr denken, nicht wenigstens
einige Stunden taglich hier zu sein. Immer und ilDIDer wieder tiberfa.l.lt
mich der qualende Gedanke: nehme ich seiner Arbeit etwas fort?
Vielleicht bin ich nur, durch die schweren letzten Jahre an endlose AufregUngen und Konflikte gewohnt, misstrauisch geworden gegen ein gUtiges
Schicksal, gegen den Bestand alles Schonen, Liebevollen, das mioh umgibt, ala dtirfe es nicht bleiben, als milsse es sich ins Gegenteil wandeln.
~ie quS.lend sind eolche Gedanken - und ich muss sie dem einzigen Menschen,
dem ich.alles sagen lcann, verschweigen, denn w\irden sie nicht auch ihn
beunruhigen? 136
Ala dann Rilke sie gar fragte, ob sie ftir ihr Leben mit ihm zusanuaenbleiben wollte, braoh die

~irklichkeit,

die sie in den Briefen nicht hatte

sehen wollen, plotzlich mi t aller \vucht Uber sie herein, und sie drliok:te · ihre
Geftihle in einem Brief an ihre Schwester wie folgt aus:

••• ich mu.sate mich nun auf einmal fragen, liebe ioh ihn derm, wie eine
Frau einen Mann liebt, d e n einen, dem sie ihr Leben lang angeh~ren
will •••
Und da muss ich mir ea.gen, nein. Er ist fUr mich die Gotteaetimme, die
unsterbliche Seele, b"ra Angelico, alles Uberirdisch Gute, Bohe und Heilige - aber k e i n M e n s c h ! Ioh habe w:isagbare Angst vor der Ver~ensohlichung meinea tief sten und aussohlieaslichen GefUhles fUr ihn,
das im Alltag in Spharen des 'Irdisohen reichen mUaste, wo es keinen Bestand haben darf, ohne sich grenzenlos zu verleugnen. · 1'37

Trotzdem gab

Benve~ta

Rilke aber keine klare Antwort auf' seine Frage. So

folgten denn abweohelungsweise heitere W'ld trlibe Tage, ua.d schlieaslich
fuhren die beiden, auf eine Einladung der FUretin von Thurn und Tuts hin,

136
Rilke W1d Benvenuta, Ein Buoh des Danas,
l'7Rilke und Benvenuta, Ein Buch ·dea

s.

1'35.

Danae, s.

145.
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nach Duino. Dort sahen sie sich aber selten allein. Rilke bewunderte nach
wie vor .Benvenutas Klavierspiel, sie, hingegen, hatte nicht mehr viel Gutes
zu sagen Uber seine Arbeit. Ala er ihr schliesslich einen Aufsatz Uber die
Wachs-Pllppen von Lotte Pritzel vorlas', einen Aufsatz, den er um die Zeit des
Anfanges ihres Briefwechsels

geschri~ben

hatte, fand sie Uberhaupt kein Ver-

standnis daftir, sondern em.pfand ihn als eine "Verzerrung der gu.ten gesunden
.
138
einfachen Wirklichkeit".
Nooh war ~ie aber geme bereit, Rilke durch
ihre Musik aUfzuheitern zu verauohen. Aber gerade dadurch, dass sie ihm in
seinem Schaffen nicht folgen koimte und wollte, dus mm nur noch s i e ga'b.

und Rilke sr;um nur Nehlllenden zurilckgesunken·war, war die gegenseitige Bereioherung ihrer K'tinste unmoglich geworden. Es dauerte nun nioht mehr lange,
bis auch Rilke einaah, daas seine BefiirchtUDg911 berechtigt gewesen waren und

daes der von ihm so sehnlich herbeigewilDeohte Einfluss von Benvenutas Musik
auf sein Leben und seine Arbeit nioht die erwartete Wirkung haben konnte.

So gingen die beiden bald ihre eigenen Wege. Rilke naha· die ganze Schuld :f"lir
da8

Nicht~lingen

ihrer ertraumten idealen Gemeinschaft auf sich un.d fand

sich schl;esslich wieder nach Paris zurU.ck,"wo .er, wieder einen neuen Anfang

planend, das folgende Gedicht schriebs
errang era ill ADschaun.
Sterne brachen ins Knie ·
unter dem ~ingenden Aufblick.
Oder er anschaute lmieend,
und seines Instmds Duft
m&chte ein G()ttlichee mild,,
dasa ea ihm laohelte schlaf'end•
•••
Schauend wie lang?
. Seit wie la.age schon .imU.$. entb.~~nd,
flehend ia Grunde des ·Blioks? · .
Lange

•••

l'8Rii~

und

Benve~ta,

Ein .Bueh

de~

D.a,

~~ ~04.
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Denn des Anschauns, siehe, ist eine Grenze.

Und die geschautere Welt
will in der Liebe gedeihn.
werk des Geeichts ist getan,
tue nun Herz-Werk
an den Bildern in dir~ jenen gefangenen; denn du
tiberwal.tigtest sie: aber nun kennst du sie nicht.
Siehe, innerer Mann, dein inneres Madchen,
dieses errungene aus
tausend Naturen,-di.eses
erst nur errungene, Die
noch geliebte Geschopf. 139
Dieses Gedicht betitelte Rilke "Wend.ung" und schickte es etwa zwei Wochen
spater an Lou,

aller~dabei

·mit den folgenden Zeilen ·nicht allzu viel

Zuversicht ausdrU.ckelld:

••• Gott weiss, wie weit das Gedicht "Wendung" dem Antritt jener neuen
Verh8ltnisse vorangeht, ich bin weit dahinten, Gott weiss, ob aolche
Umsttirze Uberhau.pt noch zu leisten sind, da die eigensinnigen Xrafte
· immer noch fortfahren, sich zu missbrauchen und sich in den ungeheue?'lichsten Missverstandnissen zu erschopfen. 140
Daa

"Herz-Werk., sollte ihm da.nn spater besondera im. Wallis an vielen Gedichten

aufs.Schonste gelingen, aber eine andere, von ihm wabracheinlich nicht gleich

bemerkte, Wendung vollzog sioh schon dam.ale in seinem. Sohaffen,

niimli~h

die

Wendung zur grtlsseren Unabhangigkeit von den anderen XUnaten und zum Suohen

naeh eigenen Gesetzen fUr seine Kunst. Von nun an sollte er aich nie mehr mit
solch blindem Vertrauen an andere XUnste und lUnstler lehnen, wie er es bei
Rodin und seiner Bildhauerei, be1 Cezanne und seiner Malerei und schliesslich
bei Benvenuta

un~·ihrer

Musik getan hatte. Auch von anderen Schriftstellern

und Dichtern sollte er nie mehr so abhangig sein, wie er es von Lou war, und

von

nun an sollte

er wohl von anderen Schatfenden hier und dort .Anregungen

l39Rilke, Werke II, s. 82/3/4.
140 .
.
Aus: Dieter Basse:rmann, Der spate Rilke,"

s.
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empfangen, aber sich nie wieder so ausschliesslich ihrem Einflues ausaetzen.

Abschliessend YB.re zu diesem Teil noch zu sa.gen, da.ss mit dem Ende
des Benvenuta Erlebnisses auch Rilkes eigentliche Studien Uber das Wesen

der Musik ein Ende nahmen. was er aber mit diesen Studien in den vielen
Jahren seit.seiner Jugend gelernt hatte, war sein Eigentum. geworden und
s~llte

auch von

~-an

immer wieder in seinen Werken·z.ur Anwendung kommen.

SIEBENTER TEIL
UR - GERA'UsCH
Rilkes Jahre nach dem Abschluss seiner·studien Uber die Musik sollten nun 1m Zeichen der Entwicklung einer neuen Gesetzmiissigkeit ftir seine
dichterische Aussage stehen. Zwar war er sich desaen vielleicht nioht bewusst, als er in Deutschland und 8sterreich wa.hrend und umittelbar nach der
Kriegszeit wieder den verschiedensten Einfliissen ausgesetzt war. Die folgenden Erlebnisso jener Zeit mussten aber entsoheidend auf die endliche Formulierung jener Gesetzmaasigkeit im Aufsatz "Ur-Gerausoh" hingewirkt haben und
sollen deshalb, besonders da sie auch irgendwie mit Musik zu tun haben, hier

besproohen werden.
Wahrend des ersten Kriegsjahres lernte Rilke in MUDChen den Maler
Paul Klee kennen, der ebenso, wie er eelber, d.aran war, eine neue Gesetzmassigkeit ftir sein Schaften

~u

finden. Schon damals arbeit_ete IQ.ee niim.lich naoh

dem einige Jahre spitter formulierten Gru.ndsatz: ·
People used to reproduce things seen on earth - things which had
been or would be seen with pleasure. Today the reality of visible obj'eots has been revealed end the belief has been expressed that, in relation to the universe, the visible is only an isolated case and that
ot~er truths exist latently and are in the majority. 141
·

nee war also sogar als
die Traditionen seiner

weit es moglioh war,
puaen, die
141

damala

ci.Di San

M~er

vom n u r

Viauellen abgekomen und war daran:,

Kunat zu sprengen und seine Graphik unQ. Malerei,ao

de~ ne~esten ~aeenschaftliohen

Erkenntniasen anzu-

ill Zeiohen von.Einetei~, sei~ ~ Jahre 1905 entwicke~ter

~zaro, !9:.!!•

A ·Stuciy of JU.a Life and work,

s. 109, 112.
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Relativitatstheorie standen. Dabei war Klee da8 Einbeziehen von gewohnlich
nicht Visuellem dadurch erleichtert, dass er selber auch M u a i k e r

war.

Und die Abende, die Rilke und Lou Albert-Lasard mi t ibm verbrachten, waren
denn auch mehr der Musik gewidmet als der Malerei. Uber beid.es achreibt Lou aber:
Eine vollig verschiedene Note braohte nattirlich der Maler Klee in
in unsern Kreis. Sanft, still und innerlich, spielte er otters Violine
auf unserer Terrasse im Mondschein, was uns ebensosehr entzUckte wie
die herrlichen Aquarelle, die er uns monatelang zur Betrachtung Uberliesa. Vielleicht ist es dem langen Kontakt mit seinen Werlam. zu danken, dass Rilke begaxm, die heutige Kunst zu f'tihlen, wermgleich ich
nicht sicher bin, ob es nicht die damals noch sehr lyrisch und romantisch betonte Seite Klees war, die Rilke ebenso fesselte Wie seine
subtile Musikalitat, welche gleioh gegenwa.rtig in- seiner Malerei wie
in seinem Spiel war. 142

Von Rilke selber sind nur wenige Berichte Uber diese Begegnungen zu finden,
trotzdem Dn2ssten ihn Klee und sein Schaffen sehr beeindruckt und-wahrsoheinlich auch in seines eigenen Denken beeinflusat

~ben,, verfaaate

er dooh epiiter.

die folgenden, reoht zutreffenden Zeilen Uber den Maler:
••• ·Was ersohiitternd wirk:t, das ist dieses, naoh Forttall des eujeta,
sioh gegenseitig zwa sujet ward.en von Musik und Graphik (Zeichnung),
. dieser Kurzsohlues der K'unste hinter dem RUoken der Natur und aelbet
der Imagination,
mioh die unheiml.iohste EreoheiDung von heute. 143

fur

Auch nee eohrieb nicht v~el· Uber ~e Begegnuqen mi t Rilke, und dooh stell te
· er ihn in einigen lmi'zen Satze~ .iii aein9. T_apbuoh (eng].iache Uberaet&Ung)

recht zutreftend

dars

on .hie

(Dr. Probate) urging, I had sent Rilke a small selection (of·
watercolors), which the poet peraonally brought back to me. Hia visit
gave ~e reail1 great pleasure. • • •
.
I at once read pasa&ges of._the Buch der Bilder· and of Die Auf~eich-.
~ ~· Malte Laurida Brigge.' His a~na~bility is _v~r:r oloae t~ mine

142
Lou

Albert-~~d,

~4 '.Sr~b.

Weg! mi~ Rilke,

SchDack, Rilkes Leba

·s. ~5.

-~4 Werk im Bild •. Bildlmte~chritt .264.

I

•

I
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except· that I now press on more toward the center, whereas his preparation tends to be skin-deep. He is still an Impressionist, while I have
only memories left in this area. He paid leas attention to the graphic
work, where I have-advanced farthest, than to the domain of color, which
is still in the process of maturing •••• 144
Die Urteile Uber Rilkes Schaffen waren damals wohl noch berechtigt, aber die
Tiefe von Rilkes Empfindungsvermogen, die nee aufgefallen war, sollte auch
s e i n Schaffen bald verandern und mehr und mehr einer.

11\lr

1 h m eige-

nen Mitte zudr&ngen. Dieser Mitte, das heisat, der epater illl "Ur-Gerausch"
ausgedrilckten Filnfsinni.gkeit seilier diohterischen Aussage, sollte Rilke 'denn
bald auch durch andere MUnchner Erlebniese nSherkommen.
Zu jener Zeit wurde er nSml.ich mit Alfred Schuler bekannt, deasen Vortrage er mit Lou Albert-Lasa.rd und anderen Freunden

ho~te.

Schuler, der glaub-

te, die Reinkarne.tion eines alten Rcaera zu sein, wuaate die

Myat~rien

des al-

ten Rom.a aut hochst eindru.ckliche, vielsinnig ansprechende Art zu schildern
und sprach in ihrem

Zus~enhang

oft auch vom "offenen Lebentt, daa heisst,

vom Leben, das ~h der .Seite des Todea bin otten war-. 145 Dieaes ''offene"
Leben und die Vielsinnigkeit in Schulers DarstellungeD mussten Rilke so beeindNclct haben, dass er im Jahre 1917 Schuler nochmale in eiDer abnlichen
Vortragsreihe horte. Dara.uf soll jedoch spliter einpganpn wercien.
V~rlaufig

kam nun die Militarzeit in Wien dalwiachen, wahrend welcher

·Rilke nochmale mi t einem nach einer neuen Gesetzmaesigkei t atrebenden
Mu a i k e r , namlich dem Komponisten Arnold

Sch~nberg

in Beruhrung kam:

In den ••• zwisohen der FUrstin 'l'hurn-Taxia und ihla ·(Rilke) von Haus
zu Baus fliegende~, zum Teil undatierten Zettelchen, JD.it denen GrU.sae
und tagliche Verabredungen au.sgetauscht wrden, heiast es eimal:
"•••Aber Montq.abend habe ich Schonberg,
·dem lnir viel liegt.,

an

144'

'

Paul Klee, The Diaries of Paul Klee, l§j§ - 1918, S. 317.
145
Lou Albert-~~ard~ were mit. Rilke, S•. 68.
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und in einem. spateren: "Schade, schade, dass Sie nicht bei Schonberg
waren. Ich weiss heute garnicht mehr, was ich davon denken soll. '' 146
Schonbergs Schaffen befand aich damals, wie Rilkes, in einem Zwischenstadium, namlich in der sogenannten f r e i a t o n a 1 e n P e r i o d e ,
die seiner spatromantischen Zeit gefolgt war und in der er sich nun all-

mS.hlich auf die Zwolftonperiode vorbereitete. Ob Schonbergs Musik auf Rilke
einen bleibenden Eindr\.tck machte, wissen wir nicht - wir haben nicht einmal
nahere Angaben Uber jene Konzerte - jede Berlihrung mit einem nach einer

neuen Gesetzmassiglteit strebenden KUnstler konnte aber Rilkee eigenea Suchen
nur anspornen.
Ia Winter 1917/18 horte Rilke wie•rum.~ vie schon trUher ervahn.t,

Schuler in.einer Reihe von Vortr&gen, die weiterhin hauptsichlich das "offene
Leben" zum Thema hatten und damit auch Schulers ganze Daseinstheorie, die

au! einer merkwtirdigen Mischung von Geschichte, mysterioeen Erlebnissen,
tiefen Sinneeeindr\icken und Spuren von neueren wissenschaftlichen Erkennt-

niasen aufg•baut war, umfassten. Nach dieser.Theorie sollte das menschliche
Blut der Sitz einer verkllrenden,

seligmac~enden

aierten, aus Elektronen bestehenden· tel e
aein. 147 Dieae telesmatische

Kraft,

~ich

der polari-

mat 1 sch en

1

Essenz

Essena.wiede~ sollte mit einer koamisohe~

Subetans in Verbind\Uig stehen, und Menschen mit der riohtigen Naturanlage
eollten "dieaes Str<Den ale kalte awa de Koemos herukoaende Schauer" er-

leb.tm kCSnnen, "wi.ihrend die Essen&, dem Blute vermahlt, 1D eeliger Wii.rJle"
glUhte. 148 frb$r die te1eematische Easenz allein sagte daDn Schuler weitert
'

'

·

14

~Awu .Cla~a ~. R&iner Maria
,•

I

147

.AJ.tre~

148
Altred

'

Rilke und die Musik,
'

'

Schul;.er, Fryaente und Vortrage

scliuie~~·~!pen~e

•

s.

170•. ·

•

'.

•

•

a.us dn Nachlua, s. 160, 168.

und·Vortr!fe aua dea

·rat:hiu~, s.

160.
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Wenn Sie beim Klang eines Musikinetrumentes, etwa bei einem in Moll
ausklingenden Akkord ein eigentilmlicher Schauer durcbrieselt - wenn
der Anblick eines MenscheD8Iltlitzes ein tiefes, wehmii.tiges Gltihen wie
von alten Liebeserinnerungen in Ihnen heraufbeschwort - wenn der Geruch eines duftenden Rauches heilige GefUhle in Ihnen sohwingen lasst es iat telesma.tische Kraft, die Ihre Person be~t. wenn sich Tatsachen
der Vergangenheit, von Ihrem Denken erfasst, herauslosen und ala wame
lebensvolle Bilder zu ziehen beginnen - wenn Ihnen aus der Zukunft die
Hoffnung als magnetisch bannende Helle entgegentritt - wenn ein plotz-·
licher Einfall als leuchtender Fu.nke Sie zu einer kU.nstlerisch schopfel'ischen Tat.entflammt - es ist telesm.atische Kraft, die Ihre Person be~t.

149

Diese telesmatische Essenz oder Kraft konnte.wohi bei Rilke Erinnerungen
an seine Marginalien zu Nietzsche und die darin formulierte angewandte
und unangewandte Kraft Gottes oder den Rhythmus des Hintergrundes geweckt
ha.ben. Moglicherweise steht sie aber auch irgendwo hinter der "Mu.sik der
Krafte" des zwolften Sonettes an Orpheus, in dem Rilke unter anderem sagt:

Ohne unsern wahren Platz zu kennen,
handeln wir aus wirklichem Bezug.
Die A,ntennen f'tihlen die .Antennen,
und die leere Ferne trug •••
Reine Spanmmg. O Masik der Krafte!
Ist nicht durch die lasalichen Geschafte
jede Stt>l'\mg von dir abgelenlct? 150.
'

.

Durch die telesmatiaohe Kraft konnten nun,- naoh Schuler, gewiaseMensohen
an da.e of'f'ene Leben angeschloasen werden, von welchem er aagt·a., daas in ihm
die Gegenwartigen in bestti.ndigem W'eohaelverkehr mit·den Gewesenen

~t den Toten, die

stun~en,

f"ur ihn gleichzeitig quintessentiellea Leben bedeuteten.

151

Dann beschrieb Schuler die Caena Romail.a, das altri:Smische PrunJcmahl,
d8.a niohts Anderea als ein eymbolisoher .Ansohlu.aa der Lebenden an die Toten,

oder in anderen Worten, an das qainteaaentielle

Leben~

1911eaen sein sollte.

149Alfred Schuler, Frapente Wld.Vortrye aus d.em Nachlaaa, 160/1.

' 150'
'
:
·
Rilke, Werke I,

s.

738.

l-~lAl~red Schuler, Frymente

und Vortry•!. aus d8ai Nachlase, S• 179 .•

·I

80

Dieses, nach Schulers Auffassung, zutiefst symbolische Mahl sprach alle filnf
Sinne gleichzeitig an. Da war das Zentrum des Mahles, da.s.silberne Salzfass
mit den ins Salz eingemischten Fruchtkornern, die symbolisch waren £Ur den

Segen der Totenwelt. Da gab es den Duft der beim Gastmahl getragenen Bliltenkranze oder der Essenzen, welche auf die lagernden Gaste herabgetraufelt wurden, und da konnte ea sogar geschehen, dass Rosen, "von allen Blumen das
quintessentiellate, dae lebensinnerste Symbol", aus der Decke auf die Gaste
herabfallen gelassen wurden. Und die Musik, welche die Gastmahler begleitete,

war n1n den

ursprUngl~chen

Ausgang zuriickversetzt" und bedeutete "die im

sUssesten Wohllaut erklingende und immer vibrierende Achee, welche zwischen
.Diesseits und Jenseits gespannt ist.u 152 Schliesslich w~en ~ogar die

wande

der Rau.me, in denen jene Gastmahler stattfanden, in sattem Schwarz., Rot und
.

.

Gelb gehalten, in

Far~en

.

naml.ioh, die "im innigsten Zusammenhang mit. diesen
.

.

Erscheinungsformen des wiedererwachens alten Lebens 0 standen.und zeigten, "wie
.

aus

de~

.

Finsternis des Urschosses sich die Blutrtite des Lebens und der goldene

'Glanz der .Quintessenz·

e~twiokel t

haben. ~. 153

D~a

Wiohtigste aoll aber .sewesen

sein, dass selbet die beim Gastmahl bedienenden Knaben gewissermaasen ale eine

Verk~rperung der Toten·aufgefasst wUr~en ~d ·daas zudem die Toten durch
Symbolik der.. Speisen auch
'

die

iii die am Mahl 'reilnehmenden
eingingen. .154
.
.
'

·w1e weit Sohulers Ideen v9m "off~nen Leben" in Rilkes :Segriff vom Dasein,
du Leben und Tod umfasst, eingingen und ·wie"sehr, and.ereraeits Sohulers vielainnig
152

Al~~e~

Schuler, Frymente und Vortr&ge aus dem Nachlass,
15:5
.
.·
Alf.red Schuler~ Frapente und Vortrage atis dem Nachlus,

s. 198.
s. 195/6.

154
.iltred S.ch\ller• Fl'apente UZld Vortrap &us cl.em Nacbiaas; S. J.96,
l.

I
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symbolieche Art des Anachlusses der Lebenden en das quintessentielle Leben,
oder an die Toten, Rilkes Sonette an Orpheus beeinflusst hatte, wissen wir
nicht. Dass sich aber Rilke in einem Wesentlichen und-ibm Eigenen von Schuler
angesprochen und bestatigt gefunden hatte und dass die Begegnung mit Schuler
f'tlr sein Schaffen von Wichtigkeit gewesen sein musste, geht·aus einem Brief

hervor, den er nach Schul.era Tod

im .Frlihjahr 1923 an Clara Rilke schrieb:

In den Sonetten an Orpheus steht vieles, was auch Schuler zugegeben
haben wiirde; ja wer weiss, ob nicht manches davon so offen und geheim
zugleich auszusagen, mir aus der Berlihru.ng mit ihm hertiberstammt. 155
In den Rahmen von Rilkes Entwickl\iDg wtihrend· der Berlihru.ng mit Schuler
gehort au.ch ein Gedicht, daa der Dichter im Januar 1918 anlasslich eines Hauskonzertes in d8s Gastebuch der Frau Hanna Wolff in MUnchen.schrieb. In diesem

Gedicht kommt, mehr ala je zuvor in

~rUheren

Jahren,

ZWI

Ausdruck, daas un-

mittelbar hinter allem, und besonders ·hinter. der Tonkunsi, fur Rilke jene

"Musik der Kraftett stand, die· bald aus seiner vollen Daseinsbejahung klingen
aollte •.

AN DIE MUSIK
Ml.lSik: Atem der Statuen. Vielleicht:
Stille der Bilder. D\1 Sprache wo Sprachen
end.en. Du Zei t., .
die senkr~cht steht 'a.uf der Richtung.
vergehender Herzen.
· Geftihle 'zu w•? O du der" Getuhle
·~andl\ing in was? - 1 in hCSrbare Landechaft.
Da Fremdes Muaik. Du. uns' entwacheener

Herzraum. ~nnigstee ~er,
,
du, Ull8 Ubersteigend, hin&118driingt, heiliger Abschied:
da ums clas Innre wuteht
.
ala. pUbte.ate Ferne, ala and.re
· Seit•. der.Luft:.
.
rein, .r:Lesig, nicht mehr biwohnbar. 156
5
l5 Aus: l)ieter Baaaermann, Der sp!te Rilke,·
156 .
.' .
.
Ri~~.

werke

~I,

s.

lll.

s •. ,313.
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Um dieser schon lange empfundenen

"Mu~ik

der

Kra~te"

und dem alles-

umf assenden, mi~ grosser Intensitat aufgenommenen Dasein in seiner dich-

terischen Aussage gerecht

z~

werden, entwiQkelte nun Rilke den

vielai~gen

Ausdruck, an den schon einige seiner frUhen Gedichte angeklungen hatten.
· Ausgehend von der I dee, mi ttels einer Grammophonnadel nicht nur aus
Plattenrillen, sondern auch aus anderen rillenartigen Spuren, wie zum Beispiel der Kronen-Naht eines menschlichen Schadels, Tone herauszuholen, eine
Ton-Falge, eine Musik, - Ur-Gerausch - , wurderi Rilke

die

grossen Moglich-

keiten bewusst, die fUr ihn darin lagen, Dinge so zu verwandeln, dass sie
von einem anderen, ala dem ihnen gewohnlich zuico~enden. Sinnenbereich an
uns herandringen konnten.

Dann, noch weiter gehend, machte er sich Gedanken Uber die Moglichkeit,
.

a l l

~

f'Unf

.

.

Sinne an der Entstehung eines ,Gedich.tes teilnehmen zu lassen:

In einer gewissen Zeit, da ich mich mit arabischen Gedichten zu beso1'¥iftigen begann, an deren Entstehung die fUnf Sinne einen gleiohzei tigeren und gleichmassigeren Anteil zu haben scheinen, fiel es mir
zuerst auf, wie ungleich und einzeln der jetzige europaische Dichter
sich dieser Zutrager bedient, von denen fast nur der eine, das Gesicht,
mi t Welt Uberladen, ihn bestandig Uberwal.tigt; wie gering ist dagegen
schon der Beitrag, den das unaufm.erksame Gehtsr ihm zuflCJsat, gar nicht
zu reden von der Teilnahmslosigkeit der Ubrigen Sinne, ·die nur abseits
und mit vielen Unterbrechungen in ihren.nUtzlich eingeschrankten Gebieten sich betatigen. Und doch kann d.as vollendete Gedicht nur unter
der B.e.dingung entstehen, dass ~e mit fUnf Hebeln gleichzeitig angegriffene· Welt unter einem bestimmten Aspekt auf jener Ubern.aturliohen
Ebene ersoheine, die eben d:i,e des Gedic~tea·iat. 157
.

.

Die Aufgabe des Pichters. sollte ea deshalb sein, jeden einzelnen Sinnes.aussohni tt

,,·so

wei t als mCSglioh auszudehner1, damit ~irimal se~er· geschu~z-

•. ten El'ltzUckung der Spi'wlg durch die ftinf Giirt~ in einem

is7Rilke,

Werke VI,

s.

1090/91.

l5BRilke, t1erke VI, s. 1092.

At.-

geliqe," l58
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Mit ·diesen

~danken

var f"tir die dichterische Aussage ein neuer Pfad

gefunden, und damit hatte Rilke fUr a e i n e Kunst d i e Auf'gabe erdie er. den ICtinstlern im allgemeinen in seinem Vortrag Uber Moderne

ftillt,

Lyrik im Jab.re 1898 gestellt hatte:
Die Wissenschaft ist ganz gewiss unterwegs_, festzustellen, dass alle
diese Erscheinuilgen peripherische Schwingungen darstellen, welche, von
einem gemeinsamen Zentrum ausgehend, uns nur deshalb andersartig zum
Bewusstsein lcommen, weil unsere beschrankten Organe imlller nur Stucke
dieses weiten Kreises wahrzunebmen vermogen. Warum sollte also nicht
auch hier die Kunst vorausgehen und mit diesen Mitteln neu.e Pfade finden in die 'reilnabme des Einzelnen. 159
Nich t nur war Rilke aber
Wissenschaft

mi~

dieser neuen, fitnfsinnigen Aussageart der

v or au s g e gang en , er hatte damit_einen Wegge.

.

der wahrscheinlich der Kunst allein vorbehalten sein sollte, denn

funden~

die Frage stellte sich,

ob die Arbeit des Forschers die Ausdehnung dieser Sektoren in der von
angenommenen Ebene wesentlich·zu erweitern vermag? .Ob nicht die
Erwerbung des Mikroskops, des Fernrohrs und so vieler, die Sinne na.ch
oben oder unten verschiebender Vorrichtungen in eine a n d e r e
Schichtung zu liegen komm.en, da doch der meiste; so gewonnene Zuwachs
ainnlich nicht.durchdrwlgen, also nicht eigentlich "erlebt" werden
kann.· Es mochte nicht voreilig sein, zu ve:rmu.ten, class der K.Unstler,.
der. diese (wenn man es so nennen dart) fUnffingrige Hand seiner Sinne
zu immer regerem und geistigerem Griffe entwickelt, am entscheidendsten an einer Erweiterung ·der einzelnen Sinn-Gebiete arbeitet, nu.r dass
seine beweisende Leistw:ig, da sie ohne Wunder zuletzt nicht mijglich iet,
ihm nicht erlaubt,· den
personliohen Gebietsgewinn·in die aUrgeschlagene
.
.
allgemeine Karte einzutragen. 160
U1l8

Und

10

hatte mit d• .A.U:fsats "U~Geriiuach" im eUdlichen Soglio ••am Tap

·Mariae .Himmelfahrt 1919" wieder ein XUnatler jener Zeit eine neue GeaetzfU~ seine ·Kunst
formuliert •
Diiiseigkeit
.
.
'

'

1

?~Rilke, Werke V, s •. 384 (auch The~e S~ .13/14):

~ 60Rilke, WerkeVI, s.·1092/3.·: ·

84
Soviel bekannt ist, schrieb Rilke nach dem ''tJr-Gerausch" keine Kunstbetrachtungen mehr. Seine Studien waren abgeschlossen, und als er spater in

der Schweiz im'Wallis wieder eine Heimat gefunden ha.tte, brachten sie dort
die schonsten Fri.ichte.

!
iI
I

.1

ACHTER TEIL
ORPHEUS

Im Jahre 1919, moglicherweise schon wShrend der Entstehungszeit des
Aufsatzes "Ur-Gerausch", schrieb Rilke eine Vorrede zu einer Vorlesung aus

seinen Werken, die am 2:7. Oktober in Ztirich stattfinden sollte.

161

In

dieser Vorrede formulierte er gewisserma.ssen das inhaltliche Ziel seines
ganzen Schaffens, indem er darlegte, dass es eine eigene berechtigte Aufgabe sei, "die Weite, VielfB.ltigkeit,. ja Vollzahligke;i.t der Welt in reinen
Beweisen vorzufilhren." 162 Dabei, ftihrte er wei ter aus, rule er oft Bilder ·

der Verga.ngenheit auf, denn auch
noch ein Seiendes in der FUlle des Geschehens, wenn
man es nicht nach seinem Inhalte erfa.sst, sondern duroh.seine Intensitat, · und wir sind als Mitglieder einer Welt, die Bewegung WI Bewegung,
Kraft um Kraft hervorbringend, unaufhaltsam in weniger und weniger
Sichtbares hinzustUrzen scheint, auf jene ·uberlegene Sichtbarkeit dee
Vergangenen angewiesen, wollen wir uns, im Gleiohnis, die nun verhaltene
Pracht vorstellen, von der wir ja auoh heute nooh umgeben sind. 163
das Gewesene iat

Diese Darstellung kOnn.te eine Fortsetzung von Rilkes Gedanken im "Ur-Gerausch"

gewesen sein. Sie klingt aber auoh an Xasaners symboliach

r~ache

Welt

an, in der Anfq und Ende ewig ineinander tiiessen 164 , und erirmert UXJ.8
zugleich an Schul.era V:ortriige u.nd seine BetrachtUn,en Uber du "of:t'ene Leben".
Mit dieser Formulierung des Zieles, .daa Rilke achon in den meisten seiner

161Rilke, werke VI,

s.

162

.
Rilke, Werke VI,

s. 1097.

'163
Rilke, Werke VI,

s. 1098.

164These,

s.

49, 50. .

1498.

86
frtiheren Werke irgendwie vor Augen

~habt

hatte, waren nun die grundsatzlichen

Vorbereitungen f"tir die Entstehung seiner Spatwerke getroffen. Noch bedurfte es
aber des endgliltigen Anspornes zur Wiederaufnahme der Arbeit an den Du.i.neser
Elegien und zum Schaffen der Sonette an Orpheus, und dieser Ansporn sollte Rilke im Laufe des Jahres 1921 von verschiedenen Seiten fast gleichzeitig kommen.
Im Frlihjahr 1921

w~

es zuerst der franzosische Dichter Paul Valery, der

mit seinen #erken und besonders mit dem Gedicht "Le cimeti,re marin" einen

tiefen Eindru.ck machte au:f Rilke. In diesem Gedi.cht, das Rilke bald ins Deutache libersetzen und "Friedhof am Meer" nennen sollte, fand er namlich jenes
ruhige und gefasste "Anschauen" des Todes, das ihm selber bisher trotz allem

Wollen nicht richtig gelungen war, das aber in den Sonetten an Orpheus von ihm
schliesslich noch Ubertroffen werden sollte. Zudem muss auf Rilke ermutigend
gewirkt haben, dass Valery so Hervorragendes galeistet hatte, nachdem sein
Schaffen noch viel Hinger unterbrochen gewesen war, ale es Rilkee eigenes zu
jener Zeit war.
~m Juli desselben Jahres waren mit dem Finden ein~r dauerhaften Unter-

kunft im massiven Schlossturm von Muzot

ir4 Wallfs.auch

die ausseren Bedingungen

zum Schaffen wieder gegeben,- und Rilkes Begeisterung Uber die ihn umgebende
~andschatt geht aus den folgenden.

Zeilen an:· die FUrstin von Thurn urid Taxis.

hervor:
•• , Ale wilrden. 'noch Htigel verschoben und verteil t ;.. so schCJp:fungshaft
wir~ der Rhythmus der mi~ dem Standpunkt jedesmal erstaunlich neuen
Anordnung des Angeschauten .~ •• der unbesohreiblichste {taat regenl.ose)
Himmel nimmt von oben her an di~sen ·perspektiven teil und beseelt sie .
mit eip.er so. geistigen Luft, dass das besondere Zueinanderstehen der
Dinge, gahz wie in Spanien, zu gewissen Stunden jene Spannung aUfzuweisen
·acheint, die wir zwischen. den Stern~n einea Sternbildes vahrzilnehmen meine!~5 ·

~

1 5

Aus:

Hans Ego~ Hol thusen, Rainer Maria Rilke, .S • 142 •.

. I

f!1

Im Briefwechsel mit der Filrstin·wurde Rilke auch wieder an die Elegien
erinnert, und als es ihm zudem nicht gelang, in einem Vorwort zum. Marchen
"Huang-Li 1• , das die FUrstin geschrieben hatte, den richtigen Ton zu finden,

flihlte er sich ihr wahrscheinlich doppelt verpflichtet und teilte ihr endlich ·mit, dass er versuche, alle Erinnerungen an Duino aufzufrischen und zusammenzuatellen.

166

Fast gleichzeitig, am Anfa:ng des Jahres 1922, erhielt er einen Brief
von Frau Gertrud

~kam~

Knoop, in welchem sie ihm Uber d.as Sterben

~er

Tochter Wera, die ·Rilke gekannt hatte, berichtete. Dieses Sterben berlihrte ihn
aufs Tiefste, besonders da Wera, ala sie wegen ihrer Krankhei.t nicht mehr tan-

zen konnte, Musik trieb und schliesslich nur noch zeichnete, - "ale ob sich
der versagte Tanz immer leiser, immer diskreter noch aus ihr ausgabe ••• "

167

Auch hatte wera in ihren letzten Tagen nach Rilke gefragt, und so wurde es ihm
zur grossen Verpflichtung, dieser jungen Toten ein Grabmal zu "setzen", dieser
Toten, die gewissermassen vermocht hatte, ihre Schmerzen durch kUnstlerischen
Ausdru.ck, durch Musik und durch Zeichnen, bis zum Ende in freudige Lebensbejahung umzusetzen.
So

wurden nicht nur innerhalb lcurzer Zeit die Duineser Elegien vollen-

det, - in den selben Wochen entetanden auoh die Sonette an Orpheus. .
Diese Sonette, als Grabmal fUr Wera geschrieben und von jenes Midohene
tiefer Lebensbejahung beeinflusat, wurden gleichzeitig Rilke zum Anlaas, seine
eigene Lebens- und Daseinsbejahung zu errillgen. In ihnen verwandelte er all
seine eigenen .Angete und Sehmerzen in ein grosses RUhm~n. In ihnen bewegte ~r
166
.
.
Letters of Rainer M. Rilke and Princess Marie von Thurn u. Taxis,S.21,.
167
J.F. Angelloz, Rainer Maria Rilke, Leben und. Werk, s. 313.· (Zitiert
aue einem Brief Rilkes an.Grafin Sizzo-Noria-C~ouy).
··

88.

sich frei im "Seienden" und im "Gewesenen", Uberall auf den Bhytbmus des
Hintergrundes, auf das grosse Gesetz oder, wie er sich mm ausdriickte, auf

die "Musik

~er

Krafte" horend. Und diese Sonette batten sich um die Orpheus

Gestalt herum zusammengesohlossen, weil es iJDmer Orpheus ist
- Seine M~tamorphose
in dem und dem. Wir sollen uns nicht milhn
um andre Namen. Ein fUr alle Male·
168
ists Orpheus, wenn es singt •. Er komt und geht. ·

...

Denn Orpheus, der "unter den mythischen Begrtindern und Erfindern der Musik
.
.
l~
• • • en erster Stelle'' stand, var es, der sich durch seinen Gesang den Zutritt zur Unterwelt verschafft ·hatte und dam es beinahe gelungen war, Eurydike zum Leben zurUokzuflihren, w:j.e es Rilke schom im Jahre 1904 1m Gedicht
"Orpheus, Eury~e, Hermes"

170

eindrti.cklioh dargestellt hatte. Orph~ war

es au.ch, der,naoh Fabre d'Olivet, in die geheimsten.Gesetze der Musik einge-

weiht gewesen war und

der~ .Ef.US

dem Wiesen um. jene Gesetzmassigkeit heraus,

dem alten Griechenland 'die zum klinstlerischen. Schaffen no.twendige Ordnung

. gebraeht hatte. 171 Orpheus war es

seinem Liede die Tiere
.

bezaubert~,

wi~derum,

cler,

nach

den alten Sagen, mit

wie es in der Federzeichnung Ton Cima

.

.

Conegliano, die Rilke damals zufallig
in Sion entdeckt
hatte,
.
.
'

~

war.

1 2

·7

UnQ. sohliessli·ch .war

. 168 .

e~

Orpheus·, der· durch sein .Saitenapiel sopr

.'

Rilke, Werke .I, Sonette - Erster Teil,
'

169
· n1e Musik in.

. 170

Rilke;

. 171These,

~erke

s.

G9s~Mchte
I,

darpstel~t

y,

S. 73'.•

'

qnd

~§!~~'

.Band

io, s.

410 •.

s •. 542.545..
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StrOllle in ihrem Lauf hemmte, Winde im 1',luge festhielt, entztickte Eichen zwang,
ihm

nachzuziehen und Steine dahin bewegen

mos eines Bauwerks zusammenzuschliessen".

~onnte,

"sich zum harmonischen Kos-

173 Als dann aber Orpheus, dessen

Musilc schon wa.hrend seines Lebens alles "Hiesige" durchzogen hatte und auch von

der Unterwelt gehort worden war, von den MB.naden zerrissen wurde, klang doch
sein Gesang weiter, soda.as Wir ihn noch heute horen konnen:
Du aber, GOttlicher, du, bis zuletzt noch Ertoner,

da ihn.der Schwarm der verscbmahten Manaden befiel,
hast 1hr Geschrei Ubertont mit Ordnung, du Schaner,
au.s den Zerstorenden· stieg dein erbauendes Spiel. .

Keine war da, dass sie Haupt dir und Leier zerstor.
wie sie auch rangen und rasten, und alle die scharfen
Steine, die.sie nach deinem Herzen warren,
wurden zu·santtem an dir und begabt mit Gehor.
Schliesslich zerschlugen sie dich, von der Rache gehetzt,
wahrend dein IQ.ang noch in Lowen und Felsen.verweilte
und.in den Baumen und Vogeln. Dort singst du noch jetzt.
0 du verlorener Gott! Du unendliche Spur!
Nur weil dich reissend zuletzt die Feindsohaft verteilte,
sind wir die Horenden jetzt und ein Mund der Natur. 174
Dieser o.rphischen Mueilc: ahnlioh, erkliDgt nun Rilkes eigene Mu.sik in den
Sonetten an Orpheus. Au.ch sie bringt die verschiedenaten "hiesipn" Dinge zum
klingen, und.dieser

IQ.ang,

vom Griff "der fUnffingrigen
Hand der Sinne" fest.
'

gehalten, fliesst nioht mehr aus, wie er dae nooh in den :frUhen Werken hatte
tun lconnen, sondern Uberdauert in seinen \rerwandlungen in anderen Sinnenbereiohen~ wie es zum B.eilpiel im f'Unfzehnten Sonett de~ eratem Teilea auf'e ·
'.

Soh~nste

'

zum. Ausdrt.lck lcommt:

173

Die Musik in Gesohichte und Gegenwart, Band 10, S.·411.

174Rilke, Werke I,

s. 747/8.

90
~ARTET

••• , das schmeckt ••• Schon ists auf der Fluoht •
•••• Wenig.Musik nur, ein Stampfen, ein Summ.en -:
Madchen, ihr wa.rmen, Madohen, ihr stummen,
tanzt den Geschmack der erfahrenen Frllcht!
Tanzt die Orange. Wer kann sie vergessen,
wie sie, ertrinkend in sich, sich wehrt
wider ihr Stiss-sein. Ihr habt sie besessen.
Sie hat sich koatlich zu euch bekehrt.

Tanzt die Orange. Die warmere Landschaft,
werft sie aus euch, dass die reife erstrahle
in Ltiften der Heimat! ErglUhte, enthtillt

... 1

Di.ifte um Dtifte. Schafft die Verwandtschaft
mit der reinen, sich weigernden Schale,
mit dem Saft, der die Gltickliche ftillt! 175
Uber die hiesigen Dinge hinaus bewegt sich Rilkes Musik aber auch ins

"Geweaene 0 , so das g an z e

Dase in umfassend und sich mit dem Tode

schon wahrend des Lebens verbindend, wie es im dreizehnten Sonett des zweiten

Teiles geschieht, das, nach H.F. Peters, von Rilke ala .das gtiltigste von allen
.
176
bezeichnet wurde:
•••
Sei - und wisse zu.gleich des Nicht-seins Bedingung,
den unendlichen Grun~ deiner innigen Schwingung,
dass du sie vollig vollziehst dieses einzige Mal.

Zu dem gebrauchten sowohl, wie Z1'!l d.mpten UD4 atwmnen
Vorrat der vollen Natur, den ·unaailichen Summen, · .
zahl.e dich jubelnd hinzu und vernichte die Zahl~ 177
Diese Zusage an den Tod aber kam

ihm,· wie

echon an .anderer _Stelle er-

wahnt, .aus der reinen Ve~andlung jener frUheren ftircbterliehen Ingate und.
Schr8c~en be~ Anblick
I

des Todes 1m "Malte" und

I

175

•

~

in

fgypten.

•

~lke, Werke I, s. 740.

176
H.F. ·Peters, Rainer 'Maria Rilke:
'

noch ~ehr

..

.

.

177 .
. ~lke,.Werke I, 's.. 75·9/6'
. o.

Me.ab· and the

Man,

s.

167.•
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Jener schreckliche Tod

war nun,

wahrscheinlich nicht zuletzt durch Schulers

Einfluss, gewissermassen zum quintessentiellen Leben_ geworden, zur eigentlichen
Lebenskraft, die in ihrer wirklichaten Wirklichkeit aus der die Toten enthaltenden Erde durch die Wurzeln der

Pflanz~n,

durch Blumen und FrU.chte uns

tiberall entgegenkommt:
Wir
Sie
Aus
und

gehen um mi t Blume, Weinblatt, Frucht.
sprechen nicht die Spraohe ilur des Jahres.
Dunkel steigt ein buntes Offenbares
hat vielleicht den Glanz der Eifersucht

der Toten an sich, die die Erde ~tarken.
Was wissen wir von ihrem Teil an dem?
Es ist seit lange .ihre Art, den Lebm
mit ihrem freien Marke zu durcbmarken.
Nun fragt sich nur: tun sie es gern? •••
Drangt· diese Frucht, ein werk von schweren Sltlaven,

geballt zu uns empor, zu ihren·Herm?

Sind s i e die Herrn, die
... bei den Wurzeln schlafen, ·
und g0nnen uns aus ihren Uberfliissen
dies Zwischending aus stummer Kraft und KUssen? 178
Eine weitere, Schulers "Caena Romana" 8hnliohe, Verbindung mit dem Gewesenen

erzielte Rilke schliesslich 1m dreizehnten Bonett des ersten Teilea, in welchem Frlichte Tod und Leben in den Mund eprechen:

Voller Apfel, Birne und Banan.e,
Stachelbeere ••• Alles dieses apricht
Tod.und Leben in ~en Mund ••• Ich ahne •••
Lest es ein• Kind vom A.ngeeich~,
wenn es sie.erschmeckt. Dies kommt von weit.
Wird euch langsam namenlos im Munde?
Wo aonst Worte war~, fliessen Fun;de, " .
aus·dem Fruohtfleisc~ Uberraeoht befreit •179

•••

Dami t hatte er das ins Werk umgesetzt,
178

I

.. Rilke, Werke I, .s. 739140.

179
Rilke, Werke l:, S. 1'39•

w~

etwa eine

Woc~e

epiiter wie ea · .
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Glaubensbekenntnis im imagina.ren ''Brief des jungen Arbeitere" anklingen

sollte:
D e r re c ht e Ge b r au ch , d as i s t s. Das-Hiesige
• recht in die Hand nehmen, herzlich liebevoll, erstaunend, als unser,
vorlaufig Einziges: das ist zugleich, es gewohnlich ZU. ·as.gen, die
grosse Gebrauchsanweisung Gottes, ••• 180
Nach diesem HOhepunkt in Rilkes Schaffen, wurden verschiedene seiner
bisherigen Ideen Uber dae Dasein und Uber die dichterische Aussage in spa.

.

teren Werken noch weiter verfolgt. Das Wesentlichste war aber doch mit
Elegien und den Sonetten an Orpheus

abgeschlos~en,

de~

und von nun an sollte

diese orphieche Musik noch in viele schone deutsche und

franz~sische

Gedich-

te eingehen.und im Sinne der Sonette in immer neues RU.hmen auabrechen. Sie
so~lte

denn auch der Hauptklang sein in einem Gedicht, welches Rilke im

AugllSt

19~4

·filr die Geigerin

Lucie Wedekind-Simon schrieb:
MCJSIK

wUSSTE ioh rur wen ich spiei'e, ach1
immer konnt ich rauachen wie der B.ach.
Ahnte ich, ob tote Kinder gern
tonen horen meinen inne~ Sterns
ob die Madchen, die verpngen· aind,.
lauschend wehn um mioh ill .A.bendwind.

Ob ich einem, weloher zornig war,
streife durch daa Totenhaar •••

lei~e

war Mueik, werm sie nioht ging ·
weit hinUber Uber je4es Ding.

Denn was

Sie, ·gewiss, die weht, sie weiss es nioht,
wo lm8 die Verwandlung unterbrioht. 181
•••
180
181

'

Rilke, Werke VI,
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Bald nach dem EntllJtehen dieses Gedichtes lernte Rilke im Wallis den
Komponisten Ernst Krenek kennen, ·den er in der Folge ofters traf. Dabei kam
unter anderem auch die Vertonung seiner Werke zur Sprache, gegen die er sich
ziemlich entschieden aussprach, wie er es schon in frliheren.Jahren gelegentlich getan hatte. Erstaunlicherweise war Krenek derselben.Ansicht, was er
spater wie folgt begrUndete:
••• ·da.s Hindernis ist die Durchsattigung seiner Sprache mit tonendem
Klang, ohne dass dieser jedoch einen illu.strativen oder sonstwie
ausseren Sinn hatte - ich hore diesen llang ala Prachtgewand des Gedankens, der·als gehobener und feierlicher Gedanke sich eben auch prachtig. zeigt. Diese satte Phonetik nimmt aber. dam Gedanken wieder oft die
epigrammatische Herbheit, die einem bestimmten Musilcwillen wohl entgegenkame. 182
'

.

u

Umso grosser war Kreneks Uberraachung, als er 1m November 1925 von
,..
·.
.
Rilke die kleiDe Trilogie "O La.orimosatt mit den tolgenden Begleitworten zu'

gesandt erhielt:
•••••••

Sie wisse~, dasa mir, im Allgemeinen, .alle Versuche, meine Verse mit
Musik' zu Uberraschen, unerfr.eulich waren,als eine unerbetene Hinzuthat zu einem in sich Abgeschlossenen. Selten geschah es mir, dass ich
Verszeilen aufschrieb, die mir selber geeignet oder bedUrttig schienen,
daa musikalische Element, von einer gemeinsamen Mitte aus, aufzuregen.
Bei dieser kleinen "Trilogie 8.Lacrimosa11 (die am Liebsten einen imaginaren italiiniaohen Ursprung vorgeben mijohte, um noch anonymer zu sein,
ala sie sohon ist ••• ) erging es mir merkw\irdigs sie entstand au t
Mu s i k z u ••• , und das niichste war der Wunsch, dasa es einmal
(frtiher oder spater) I h r e Musik aein aollt•, in der ditee Impulse ihre Erttillung und ihren Bestand· fanden! 18'.
·
•••

In

~eser Tri~og:i.e

war es Rilke gelungen, seine sonat klangreioh viel-

sinnige Aussage du:rch eii'le herben, mehr epigrammatische zu ersetzen, sodasa
statt seiner eigenen "Musik der Krafte" Kreneks musikalische"T~ne die Worte
182
.
Ernst Krenek, Zu.r Sprache dbracht, Essays Uber MU8ik,
183
.
.
Ernst. Krenek, Zur Sprache pbraoht. Essaya·Uber Musik,

s.

32.

s. 33.
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zum Klingen bringen mochten, denn Klang.mussten sie

erhal~en,

aollten sie

zum Daseinsgesang werden, f'Ur den sie Rilke vorgesehen hatte:

.•.•
II

NICHTS als. ein Atemzug ist das Leere, und jenes
grUne Geftilltsein der schonen
·
Baume: ein Atemzug!
Wir, die Angeatmeten noch,
heute noch Angeatmeten, zah.len
diese,. der Erde,· langeame Atmung,
dereX?- Eile wir sind.
184
•••

Auf -dieae f"lir Krenek geschriebene Trilogie

fol~e im

Dezember 1925

nochmals ein Gedicht, das einem·Musik•r gewidmet war, nSmlich· dem Cellisten

J;,orenz Lehr. Diesea Gedicht war offensichtlich n i c h t

ttauf Musik zu"

geschrieben warden, denn es erklingt wieder in Rilkes eigener, schonster
.

.

"Musik· der Krafte••, die, in den verschiedensten Vervandlu.ngen, uns aus allen
fii.nf Sinnenbereichen entgegentont und zwar mit solcher D~·, ~s jegliche

tremde Musik

nur :sttirend wirken konntei
•••
Schlag an die Erde: aie klingt atumpf und erd.en,
gedampft und.eingehUllt von. unaern Zwecken.
~chlag an d•n Stern: er wird sich dir entdecken!
Schlag an den Stern: di~ unsichtbaren Zahlen
erttillen sich; Verin~gen der Atome
vermehren sich im Raume. T~ne strahlen.
Und was hier Ohr is.t ihrem vollen st·rome,
ist irgendwo· auch Auge, di'ese Dome·
wolpen sich irgendwo illl Ide&len.

184.... ~ . .
..
: ..
.-.:R1~ke,· werke II, ·s. 183.
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Irgendwo s t e h t Musik, wie irgendwo
dies·Licht in Ohren fal.lt als fernes Klingen ••••
Filr unsre Sinne einzig scheint d.as so
getrennt • • • Und zwischen dem und j enem Schwingen
schwingt namenlos der Uberfluss • • • • Was floh
in Friichte? Giebt im Kreis des Sohmeckens
uns 'seinen wert? Was teilt ein Duft uns·mit?
('Nas wir auch tun, mit.einem jeden Schritt
verwischen wir die Grenzen des Entdeckens.) 185
II

Etwa ein Jahr spater, wenige Wochen vor seinem Tode, erhielt Rilke von
.

.

~

·Krenek die Musik zu "0 Lacrimosa" zugeschickt. Zwar sollte er nicht mehr die
Gelegenheit haben, ihre Klange zu horen, aber die Tatsache, dass sie w a r ,

und dass seine Dichtk:ullst zusammen mit
in dem sich die beideu erganzen und

de~

Tonkunst ein Werk geschaffen hatte,

berei-c~hern

konnten, musste ftir ihn viel

bedeutet haben, und er sprach Krenek ds.f"lir noch am 12~ riezember 1926 in den

folgenden

Ze~len

seinen Dank aus:

lieber Krenek,
ich bin sehr sehr krank auf eine unsaglioh elende und schmerzhafte
Weise. Den.ken Sie wie gerade in einem solchen schweren Moment Ihre gu.te,
Ihre grosse Naohricht mich berUhr.t hat.
Grtisee
Rilke.
186

M~in

Am

2. Januar 1927 fand Rilke im'Friedhof neben der hochgelegenen alten

Kirche von Raron 1m Wallis seine letzte Ruhestatte, und dort blUhen nooh

jetmt, jeden Sommer, unter dam von ihm gewahlten Grabspru.ch:
. ROSE OH RblINER WIDERSPRUCH,

LUST,
NIEMANDES·SCHLAF ZU SEIB
UN'l'iR SOVIEL ·

LIDERN.
die Rosen. Vom Glockent\ma aber erklilapn TCSne iibnlich denjenigen, in die

185

Rilke, Werke II, s. 267.
186
.mrnst Krenek, Zur Sprache gebracht, Essays Uber Musik,

s.
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Rilke d.amals im Sommer 1926 seine vollste Daseinsbejahung gehal ten hatte, das Gewesene verbunden mit dem noch Seienden durch den ewigen Kreislauf von

Same, Bltite und Fru.cht:
SIMPLE clocher trapu, au geste du semeur
qui jette aux sillons qu' avai.ent traces les peines,
sans les compter jamais, les innombrables graines
d'anciennes sonneries, ces carillons· du coeur.
fleur qui les m.tlrit dans son calice pieux,
le beau fruit qui enf'in· les versa dans lee cloches,
so~bres bahuts d'airain, Diis c1aJ:?.s ce grenier proche
187
du oiel ••• : c'etait la vie,' l~ vie de tant d'a'1~ •

La

...

187
Rilke,

werla!' II , · s.

6Z7.

p

••

ZUSAMMENFASSUNG
Zum Abschluse soll festgestellt werden,

~s

aua den zur Verfiigung

stehenden Angaben gefolgert werden darf, dass Rilkes grundsatzliche,musikalische Begabung mindestens durchschriittlich gewesen sein musste. Benvenuta erwa.hnte sogar, dass er bei d.er Auswahl eines Flligels ftir ihr Pariser
Studio die feinsten Unterschiede in.den Klangfarben der verschiedenen Instrumente horte 'und dass sie ihm gesagt habe, er besitze das differenzierteste Klanggefti.hl. Auch hatte er ohne eine solohe Begabung wahrscheinlich
Klangerlebnisse nicht so intensiv aufnebmen und wiedergeben k()nnen, wie er
es

in

den in dieser Arbeit angefUhrten Beispielen immer wieder tat. Zweifel-

los hatte Rilke deshalb ohne grosse Schwierigkeiten sin.gen oder ein
ment spielen lernen konnen, ware
worden

~d

ware

~r

nicht so

seine klangliche Intensitat

verf~t vollstan~g

.ni~~t

schon in seiner

Instru.~

entmutigt
Kindh~it

in andere Bahnen, n.Smlich in die Dichtkunst geleit•t word.en.

Gerade weil seine Musikalitat aber nicht auf die

son~t

Ubliche Weise,

.
n8mlich in der Tonku.nst zum Ausdruck kommen konnte, befasste er sich
'

.

~t

der
.

Musik gewissermassen auf Umwegen, · indem er in ilimler neueii GedaxUceng!lngen ihr
eigentlichee tieferes'wesen 'zu ergrUnden versuchte. So schUlte er sich an ihr

f'ur sein eigenes dichterisches Schaffen; und diese Schulung an der Musik.trug
'

'

wahrscheinlich sogar·mehr zur Entwicklung·seiner· end.lichen f'Unfeinniren Aus-·
sage und· seiner vollen n·a'ae.inebejahung in ·der "~usik der Kraft~ 0 der Sonette
an Orpheus bei, ala.es die zweif'ellos auch wichtige
den KUJisten ·tat.

Sc~ul.Wig

an· den bilden-
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Nicht zuletzt dank dieser Schulung an der Musik gelang es Rilke. denn,
sein Spatwerk auch im Sinne der neuen wissenschaftlichen Errungenscha.ften
jener Zeit erklingen zu lassen, jener Zeit, in der wohl selbet der Laie von
den Schwingungszahlen der Materie und von der Umsetzung von Schwingungsenergien in Masse gehort haben und beeindruckt gewesen sein musste. Und damit
hatte er sich in die Ordnung

d e r

Irtinstler seiner Zeit eingefiigt, die

im Sinne jener wissenschaftlichen Fortschritte eine ganz eigene Gesetzmassi8'-

keit ftir ihr Schaffen gefunden hatten. In seinen Sp&twerken gelangte Rilke
nicht mehr durch die Abwendung von der Wirklichkeit des

~bens

zur Musik, wie

es viele der deutschen romantischen Dichter getan batten. ·1n diesen Werken
1 st

Rilkes Musik die

Wirk l'i ch k e

i t

d. es

Leben a.
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